








Consultation d'un panel d' entreprises 
Banking charges for conversion to the euro: 
Commission Recommandations 
Interest and royalty payments: 
Proposal to relieve double taxation 
Entraves a la libre prestation de services: 
Discriminations en raison de la nationalite 
Faciliter l'acces aux marches publics: 
La Commission definit les priorites d'action 
Auditing practices in the EU: 
Communication on the statutory audit 
Communications commerciales: 
Vers un cadre legal dans le Marche unique 


















ACTUALITE DU MARCHE UNIQUE 
- The third phase of SLIM: Simplify legislation in three new major sectors 
• - Simplification administrative: Un panel d'entreprises pour tester l'impact 
des propositions 
- Citizens First Update: Results of Phase II for all Member States 
- Finance Ministers' informal meeting in York: The Single Market pillar of EMU 
- Responsabilite du fait des produits en France: La Commission demande 
des sanctions pecuniaires 
- ECOFIN Decision on Tax Group 
SERVICES FINANCIERS 
- Improvements to supervisory rules: Three banking Directives amended 
• - Banking charges for conversion to the euro: Commission Recommendations 
on practical aspects 











• - Interest and royalty payments: Proposal for a Directive to relieve double taxation 11 
SERVICES & LIBERTE D'ETABLISSEMENT 
• - Entraves a la libre prestation des services: Discriminations en raison 
de la nationalite 
DOSSIER SPECIAL 
- COMMUNICATIONS COMMERCIALES: Vers un cadre legal dans le Marche unique 
- COMMERCIAL COMMUNICATIONS: Communication for a Single Market regulatory framework 
12 
- KOMMERZIELLE KOMMUNIKATIONEN: Auf dem Weg zu einem Rechtsrahmen im Binnenmarkt SEE CENTRE PAG ES 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
- Principe de reconnaissance mutuelle: Le Conseil souhaite une mise 
en reuvre plus efficace 
- Promotion des produits finlandais: pas de discrimination 
- Entraves aux echanges: Infractions en Grece, en France et en Suede 




- Droit de residence en France: Expulsion injustifiee d'un ressortissant portugais 15 
- Titre de sejour provisoire: Avis motive a ltalie IS 
- Dentist's diploma in question: Two infringement proceedings against Italy 16 
- Recognition of university teaching diplomas in Portugal 16 
- Diplomes d'ingenieur en ltalie: La Commission decide de saisir la Cour de justice 16 
- Moniteurs de ski en France: Avances en matiere de reconnaissance des diplomes 17 
- Nouveaux tableaux sur !'obligation de visa 17 
MARCHES PUBLICS 
• - Faciliter l'acces aux marches publics: La Commission definit les priorites d'action 18 
- Grand Stade de France: La Commission classe la procedure d'infraction 20 
- Infringement proceedings against France and Italy 20 
DROIT DES SOCIETES 
- Accounts of cooperative banks: Infringement procedure against Italy 
• - Auditing practices in the EU: Communication on the statutory audit 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
- Marche unique des reuvres d'art: Proposition modifiee de Directive 
sur le droit de suite 
- Rental right: Ireland referred to the Court of Justice 
PROTECTION DES DONNEES 
- Data protection under discussion: A challenge for the European Union 
and the United States 
COUR DE JUSTICE 
- Une premiere dans la jurisprudence de la Cour de justice: Les Etats doivent 









E D T 0 R A 
The Single Market for services holds enormous 
potential in terms of job creation and consumer choice. In the past, it was o~en difficult 
in practice to take advantage of the basic right laid down in the EC Treaty to offer 
services in another Member State without a permanent establishment there. But the 
advent of electronic commerce over the Internet and telephone-based services are now 
adding a new dimension to the Single Market for services. Customers will increasingly 
be able to choose from a range of service providers throughout the EU by simply 
consulting their computer screen or picking up the telephone. The introduction of the 
single currency will also further encourage the development of the Single Market 
for services because it will allow direct price comparisons and eliminate potential 
exchange rate risks. 
The Communication which is outlined in this issue's 
Special Feature establishes a series of practical measures that will facilitate cross-border provision of 
commercial communications services while ensuring appropriate protection of the public interest. These 
measures include the application of a transparent method to assess whether restrictions on cross-border 
commercial communications are proportional to the public interest objective pursued and the creation of a 
group of Member States' experts which would seek solutions to restrictions. Incidentally, commercial 
communications currently employ over I million people in the EU and their potential for further job creation 
is very high. 
In the area of financial services, a basic Single 
Market framework is in place. That said, a number of further adjustments are under consideration, notably 
with a view to ensuring the Single Market for financial services benefits fully from the introduction of the 
euro. The Commission will be making a full report on these issues later this year. A number of preliminary 
indications have been given by the Commission at the Finance Ministers' informal meeting in York on 
20-21 March (see page 6). 
One example concerns the Investment Services 
Directive (ISD). Member States' authorities o~en use the discretion they have been granted by the /SD to 
apply local rules on the conduct of business that make it virtually impossible for traders to market their 
products across frontiers without adapting these products, which can be prohibitively expensive. Another 
problem concerns the Directive on offer prospectuses. In practice, Member States continue to impose arious 
requirements on prospectuses for new issues of securities which effectively prevent companies from listing 
their shares simultaneously on stock exchanges in different Member States. 
Other financial services proposals can be expected 
in the next few months. One deals with consumer protection safeguards for services sold at a distance and 
another will provide an extension of the scope of the existing rules on collective investment units. 
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AC TU ALIT E D U MARCH E U NIQ U E 
The third 
Following Commissioner Monti)s announcement 
to the Cambridge informal meeting of Internal 
Market Ministers last February) a new phase of 
the SLIM initiative (Simpler Legislation for the 
Internal Market) has just started. 
Launched in 1996) SLIM takes an innovative 
approach to simplify Single Market legislation 
by gathering small groups (no more than 10) 
of experts and users) in an informal framework . 
In a relatively short period of time) these groups 
identify existing problems due to over-complexity 
of the Single Marlut rules. 
On this basis the teams make recommendations 
to the Commission on how to improve the legisla-
tion and solve those problems. The third phase of 
SLIM will cover the following sectors: social 
security co-ordinating rules) the Electro-magne-
tic Compatibility Directive (EMC) and 
insurance legislation. 
Social security co-ordinating rules 
The simplification and reform of the co-ordination of 
social security systems (contained in Regulations 
1408/71 and 574/72) intends to provide a better pro-
tection of citizens, in terms of transparency, legibility 
and effectiveness; by modernising and adapting the 
rules to present and future requirements in the field of 
social security in Europe. 
This simplification exercise will be based on the 'acquis 
communautaire' in the field: the Treaty (Articles 51 and 
BA), the major principles of co-ordination, such as 
equal treatment, totalisation of the periods, export of 
benefits and the unity of legislation applicable (the lex 
loci laboris as a general rule) and the important case-
law of the European Court of Justice. 
The simplification and reform of the co-ordination of 
social security systems will envisage: better legibility of 
the co-ordination rules, modernisation of the scope of 
co-ordination, a strengthening of the principles of 
co-ordination mentioned above, and simplification of 
the rules of determination of applicable legislation 
(confiict rules). 
Consideration might also be given to simplification of 
the specific rules applying to the various categories of 
benefits such as sickness and maternity, disability, old-
age and survivor pensions, industrial accidents and 
occupational diseases, death grants, unemployment and 
family allowances. New rules should be introduced for 
benefits such as pre-retirement benefits for example. 
Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 
The experience in the application of the EMC Directi-
ve has shown that several elements need to be impro-
ved by simpler and more straightforward provisions. 
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hase of SLIM 
The present complex and comprehensive approach has 
led to the following problems: 
• divergent interpretations of the Directive 
• a lack of uniformity in the application of the confor-
mity assessment procedures 
• unnecessary red tape, due to the technical pheno-
mena covered by the Directive and the lack of a cohe-
rent approach to the same category of products/phe-
nomena in different pieces of Community legislation. 
In view of this, the SLIM EMC team will address the 
fo llowing issues: 
I. The scope of the Directive: which products should 
be covered and which could be excluded as well as 
how to define the scope in order to eliminate the 
present uncertainties. 
2. The essential requirements such as: which EMC 
phenomena should be covered, how far "immunity" 
should be covered and how to improve the expres-
sion of the essential requirements so that they are 
directly applicable. 
3. How to el iminate confusion due to overlapping with 
other Directives containing EMC requirements. 
4. Streamlining conformity assessment procedures: by 
clarifying the role of "competent" bodies. 
Insurance legislation 
In the insurance sector the preparation of two codified 
Directives for all the Non-Life and Life Directives 
respectively will make the texts much easier to read 
and understand. Nevertheless, codification does not 
allow any substantial changes, so that al l existing provi-
sions will remain in force. For some of those provisions 
the Commission would like to initiate a review of 
requirements which might be unnecessary or cumber-
some. Among others, the following could be mentioned: 
• reviewing the criteria of localisation of the risk in the 
Non-Life Directive; 
• reviewing the rules governing the determination of 
the law applicable to insurance contracts in the Non-
Life Directive; 
• review the solvency ru les in both Non-Life and Life 
Directives; 
• reviewing the notification procedure for free provi-
sion of services in both Non-Life and Life Directives; 
• analysing the methods of calculation of equalisation 
provisions for credit insurance in Non-Life Directive; and 
• analysis of the existing regime on taxation of insu-
rance premiums and its effects on the development of 
cross-border activities. 
The conclusions and recommendations contained in 
the reports of the teams by the end of September will 
be the subject of a Commission Communication to the 
Internal Market Council by the end of the year. 
For more information, 
please contact 
Ana Gallo Alvarez 
DG XV/A-I 
TEL: (+ 32 2) 296 30 12 
FAX: (+32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
ACTUALITE DU MARCHE UNIQUE 
Sim lification administrative 
Resiimee 
Auf Anregung von 
Kommissar Mario Monti, 
hat die Kommission den 
Start der Pilot-Phase eines 
U nternehmens-Testpanels 
beschlossen, das zu 
bestimmten neuen Gesetz-
gebungsvorschlagen konsul-
tiert werden soil. Die Ziel-
setzung dieses bereits im 
Aktionsplan fur den Binnen-
markt vorgesehenen Panels 
(siehe SMN Nr.8 ) ist die 
Verbesserung der Metho-
den zur Analyse der Kosten 
und administrativen Anfor-
derungen, die rnit der 
U msetzung neuer Gesetz-
gebungsm~nahmen 
vebunden sind, um so die 
Qualitat von Vorschlagen 
verbessern zu konnen. 
Das Panel basiert auf ahnli-
chen Initiativen, die bereits 
in einigen Mitgliedstaaten 
lanciert wurden, insbeson-
dere in Danemark und dem 
Vereinigten Konigreich. 
Es entspricht der Auffor-
derung des Europaischen 
Rates, die gesetzgeberischen 
und ·administrativen Rahmen-
bedingungen der Unter-
nehmen zu vereinfachen, 
um so die schadlichen 
Auswirkungen iibermaBiger 
Regulierung zu verringern. 
A !)initiative du Commissaire Mario 
Monti) la Commission europeenne a decide 
de lancer la phase pilote d)un panel d)entre-
prises qui sera consulte au sujet de certaines 
propositions legislatives. 
Vobjectif de ce panel) qui est prevu dans le 
Plan d)action en faveur du Marche unique 
(voir SMN n °8)) est d)ameliorer les proce-
dures d)analyse des couts d)adaptation et la 
charge administrative induits par la mise 
en oeuvre de nouveaux textes) et ce afin 
d)adopter des propositions de meilleure 
qualite. Le panel s'inspire des initiatives 
similaires deja prises dans certains Etats 
membres) notamment au Danemark et au 
Royaume-Uni. Il repond a la demande du 
Conseil europeen de simplifier le cadre 
legislatif et administratif pour les entre-
prises en vue de reduire les effets nef astes 
d)une reglementation excessive. 
Comme l'a confirme le Conseil europeen de 
Luxembourg sur l'emploi, une reglementation 
excessive entra7ne un cout economique eleve et 
compromet la competitivite des entreprises et 
leur potentiel d'emploi. Des mesures inadequates 
et mal cib lees peuvent aussi avoir un effet nefaste 
sur le fonctionnement du Marche unique. T oute 
reglementation doit etre pleinement justifiee, 
respecter le principe de subsidiarite, etre propor-
tionnee a ses objectifs et ne pas imposer de couts 
d'adaptation et de charges administratives exces-
sifs aux operateurs economiques, en particulier 
aux petites entreprises. 
Ces dernieres annees, la Commission a lance 
plusieurs initiatives en vue de simplifier et d'ame-
liorer la legislation, parmi lesquels !'initiative SLIM 
(voir ci-contre), l'instauration de la fiche d'impact 
analysant !'incidence sur les entreprises des pro-
positions qui les concernent et la creation de la 
Task Force en vue de la simpl ification de 
l'environnement administratif des entreprises 
(BEST). Le projet de panel d'entreprises reprend 
l'idee d'une consultation directe des entreprises 
sur les couts et charges eventuelles lies a la mise 
en oeuvre de certaines propositions legis latives de 
caractere horizontal. 
Dans ce projet pilote, le panel d'entreprises sera 
constitue sur une base decentralisee et volontaire. 
Un echange de vues, lors de la reunion informelle 
des ministres du Marche interieur le 13 fevrier a 
Cambridge, a permis d'identifier des Etats mem-
bres qui sont disposes a participer a cette phase 
d'essai. 
Chaque Etat membre qui le souhaite sera invite a 
mettre sur pied, au niveau national, un panel 
d'entreprises de toute taille et representatif du 
tissu economique de ce pays. La Commission 
pourra alors decider au vu de !'evolution des ini-
tiatives legislatives en preparation d'adresser a ces 
entreprises un court questionnaire leur deman-
dant d'evaluer la charge administrative et les couts 
d'adaptation a cette nouvelle reglementation. La 
phase pilote se concentrera sur des propositions 
legislatives dans un nombre limite de domaines. Le 
traitement et !'analyse des resultats seront effec-
tues par la Commission qui evaluera egalement les 
eventuelles repercussions de cette consultation 
sur les dispositions de la reglementation proposee. 
La consultation d'un panel: 
• doit permettre de quantifier, dans des delais 
definis de maniere stricte, les couts d'adaptation 
et d'evaluer les charges administratives qui 
decoulent pour les entreprises des nouvelles 
dispositions legislatives proposees. Le panel n'a 
pas pour objectif d'evaluer l'objectif et les meri-
tes de la legislation proposee; 
• aura aussi pour objectif d'identifier des solutions 
alternatives permettant d'atteindre le meme 
objectif d'une maniere qui soit moins lourde, en 
termes de charges administratives, pour les 
entreprises; 
• se fera sur base d'une synthese des principaux 
elements de la proposition qui ont un impact sur 
les couts d'adaptation des entreprises et d'un 
court questionnaire. Le temps consacre par les 
entreprises devra etre limite au minimum neces-
saire; 
Le panel d'entreprises ne remplacera pas la proce-
dure normale de consultation des milieux socio-
professionnels, mais ii la completera dans la phase 
finale de !'elaboration des propositions legislatives. 
Les resultats de la consultation du panel seront 
mis a disposition de la Commission lorsqu'elle 
prendra sa decision finale. 
Une evaluation approfondie du processus, ainsi 
que des projets pilotes, aura lieu en 1999. Seront 
appeles a y participer les Etats membres qui auront 
pris part a la phase pilote, les entreprises qui 
auront fait partie du panel et les representants des 
organisations professionnelles. A la suite de cette 
evaluation, la Commission examinera s'il convient 
de poursuivre cette initiative, et considerera en 
particulier l'etablissement d'un panel d'entreprises 
europeennes au niveau communautaire. 
Ma y '98 • No I 2 3 
On the initiative of 
Mr Mario Monti, the Euro-
pean Commission has 
decided to launch the pilot 
phase of a Business Test 
Panel which will be consul-
ted concerning certain new 
legislative proposals. 
The aim of this panel, 
forseen in the Single Market 
Action Plan ( see SMN 
N°8), is to improve the 
methods of analysing the 
costs arising from the 
implementation of new 
legislation, in order to 
adopt proposals of better 
quality. The Panel takes as a 
starting point the similar 
initiatives already taken in 
certain Member States, in 
particular in Denmark and 
the United Kingdom. 
It responds to the request 
from the European Council 
to simplify the legi?lative 
and administrative frame-
work for companies with a 
view to reducing the harm-
ful effects of excessive 
regulation. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jean-Yves Muylle 
DG XV/A-I 
TEL: ( + 32 2) 296 75 37 
FAX: ( + 32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
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http://citizens.eu.int 
Wth the main media campaign for the 
Second Phase of Citizens First nearly 
completed, the first results are now available. 
Citizens First is an initiative to increase 
awareness about the rights and opportuni-
ties people have in the EU and its Single 
Market and to help those who have difficul-
ties exercising these rights (see SMN N°8, 10 
and 11). Phase II of the initiative covers the 
issues ccBuying Goods and Services in the 
Single Market, Travelling in the EU and 
Equal Opportunitie/). Also still available 
are Guides and Factsheets on Phase I 
themes: ccworking, Living and Studying in 
another country of the EU)). 
EU citizens can obtain details on their rights and 
the opportunities available to them in the Single 
Market in two main ways. Firstly, more than 24 
million Guides on the six themes of Citizens First 
have been distributed through European and 
Member State information networks. Secondly 
citizens can take up direct contact by telephone 
and by Internet. It appears that, where people have 
Internet easily at hand, they normally prefer this 
means of access rather than using the telephone. 
As the spread of Internet varies greatly from Mem-
ber State to Member State, to get an idea of direct 
response to the initiative the two means of access 
are looked at together. 
• The first chart gives the total direct response 
to the initiative in each Member State, measuring 
cal ls to the Citizens First call centre and Internet 
response. The Internet figures are estimates, 
based on the number of times the front page of 
each national section in the Internet site has been 
requested. 
• In the second chart this same information is 
presented proportionally. In absolute numbers the 
highest response to the initiative has come from 
Italy (30%), Spain ( 17%) and France ( 15%). 
• In the third chart the figures have been adjus-
ted to take into account the population of the 
country. From this chart it is clear that propor-
tionally response has been highest in Ireland 
followed by Spain and Italy. Despite large actual 
differences between the Member States, the chart 
shows that there is a significant direct response to 
the Citizens First initiative in all Member States. 
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Regarding the use of the Internet in the next 
chart. A very interesting statistic is the proportion 
of response by telephone and by Internet. Over 
the last year there has been a tremendous growth 
in the use and the access to Internet, especially in 
the Nordic countries, but increasingly elsewhere. 
Over the EU on average 30% of the response has 
been by Internet, from 16% in Italy to just over 
70% in Sweden. 
If citizens have detailed questions about their 
rights in the Single Market they can turn to the 
Citizens First Signpost Service for advice on 
what to do next. To 8 April, 9640 questions have 
been asked by citizens. A full analysis of the Single 
Market issues dealt with by the Signpost Service 
will be included in the next issue of the Single 
Market Scoreboard. 
Variations in means of response to Phase II of Citizens First 
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Citizens First is an initiative to increase awareness about the rights people have in the EU and its Single Market 
and to help those who have difficulties exercising these rights. 
The initiative has been built around major themes. Phase I, launched in November 1996, covered the rights all 
EU citizens have regarding living, working and studying in another Member State. Phase II, which has recently 
been launched, covers the issues "buying goods and services", "travelling" and "equal opportunities between 
men and women". 
Printed information on people's rights is produced in two forms • Guides and Factsheets. Guides are short 
documents, designed to give a general, easy to understand overview of citizens rights on each of the major 
themes. Factsheets are much more detailed and country specific documents, covering points such as how to 
obtain a residence card, how to get your diploma recognised, what to do about overbooking or unfair contract 
terms. 
Guides are available at a wide range of distribution points and also by phone and Internet. All information is 
available in 11 official languages of the EU. Factsheets can be obtained by phone, accessed directly on the 
Internet, or by using the order form contained in each Guide. 
If people have problems exercising their rights they can turn to the Signpost Service (through the same free-
phone number or http://citizens.eu.int). The Signpost Service consists of a team of experts who can help 
citizens find their way through the EU, national or local administrations. 
The Signpost Service currently receives more than I SO enquires every day. Many questions come from young 
people interested in further study, job seeking and having their diplomas recognised. 
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Finance Ministers' informal meetin 
The Single Market is the fundamental pillar of 
Economic and Monetary Union. The single 
currency1 by achieving Monetary Union, will 
improve the functioning of the Single Market 
through greater price transparency1 thus leading 
to a more efficient allocation of resources. 
The Single Market will be crucial to the success 
of EMU by strengthening the ability of the eco-
nomy to cope with shocks and to deliver its ulti-
mate objectives1 growth and employment: once 
Member States participating in the euro have 
given up the exchange-rate and an autonomous 
monetary conduct as policy instruments1 their 
adjustment to economic shocks will have to rely 
largely on the flexibility of their markets for 
products and factors of production. In this 
context1 and following the Luxembourg Euro-
pean Council resolution on economic policy coor-
dination1 Finance Ministers meeting informally 
in York1 on 20-21 March1 underlined the 
importance of the economic performance of 
EMU in terms of growth and employment, and 
the crucial role of structural reforms and 
applying Single Market disciplines in achieving 
that performance. 
Commissioner Mario Monti indicated his satisfaction 
with the results of the Ministers' discussions, notably in 
terms of concrete follow-up to the European Council 
Resolution. Mr Monti also reiterated his warning that 
increased competition within the EU as a result of the 
greater price transparency brought by the single 
currency could tempt Member States to erect explicit 
or hidden obstacles to the Single Market, so that strict 
application of Single Market rules will be all the more 
necessary. 
Economic and structural reform 
Chancellor Gordon Brown, drawing the conclusions of 
the discussion on this item, stressed the broad 
consensus reached on the need to enhance economic 
integration with the advent of the single currency. This 
has to be achieved through reforming employment 
policies as well as product, service and capital markets. 
These reforms fall primarily under Member States' 
responsibility, but efforts are also needed at Commu-
nity level to ensure compliance with Single Market 
rules, promote competition and thus exploit all poten-
tial benefits in terms of growth and employment. At 
the final press conference Mr Brown pointed out that 
the challenge is the sustainabil ity of EMU, and to meet 
the final goal of better employment, the European 
Union needs more competition and more mobility of 
factors of production, labour and capital. He also 
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stressed that this will bring a sharp reduction of prices 
for consumers within a few years. The Action Plan for 
the Single Market is a key component of this policy. 
Ministers agreed on the importance for Member States 
and for the Community of the broad economic pol icy 
guidelines provided for under Article I 02a of the 
Treaty, and that Ecofin should encourage their applica-
tion in full. They also agreed to enhance co-ordination 
of national policies which should particularly focus on: 
budget policies, tax matters and labour markets. Minis-
ters welcomed the Commission's willingness to contri-
bute to a reinforced monitoring process on the com-
pletion and effectiveness of the Single Market in terms 
of both proposing the appropriate methodology and 
providing appropriate implementation indicators. 
The Ministers therefore asked the Commission to 
provide a report based on in-depth analysis of the 
situation of particular markets to assess the economic 
and financial integration so far achieved in the Union. 
Mr Monti indicated that enhanced monitoring tools 
could assess two interrelated dimensions of the Single 
Market: 
• the extent to which each market is truly integrated 
across the EU (i.e. the degree to which each market 
is indeed "single", notably by examining price diffe-
rentials) ; 
• the extent to which each particular market is 
in reality responding to market forces (i.e. its degree 
of flexibility, responsiveness to price impulses, con-
tribution to efficient allocation of resources, etc.). 
On the basis of this report prepared by the Commis-
sion, the Ecofin Council, in coordination with the other 
Councils, wil l conduct an overall assessment in the 
context of the economic policy guidel ines. 
The integration of financial services markets 
Ministers agreed that integrated capital markets will 
make a permanent contribution to welfare and growth 
in the EU. In doing so, it wi ll place Member States on a 
firmer footing when facing the challenges which lie 
ahead - from adaptation to the new disciplines of the 
euro to enlargement. 
The single currency represents a historic opportunity 
to harness the full potential of Community financial 
markets in support of employment and growth. This 
will require wide-ranging action to dismantle remaining 
impediments to cross-border activities in the whole-
sale and retail financial markets. 
The Commission is rising to th is challenge. In addition 
to measures already in hand, it wi ll present more 
detailed suggestions for resolving the outstanding 
obstacles to the Single Market in financial services by 
the year-end. 
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Res onsabilite du fait des roduits en France 
Pour plus d' informations, 
vous pouvez contacter 
Jose Izquierdo Peris 
DG XV/E- 1 
TEL:(+ 32 2) 295 58 20 
FAX:(+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: EI @dg15.cec.be 
La Commission europeenne a decide de 
saisir la Gour de justice a l'encontre de la 
France pour non-execution d)un arret de la 
Gour declarant le manque de mise en <lUPre 
de la Directive de 1985 sur la responsabilite 
civile du f ait des produits defectueux 
(85/374/CEE). A l'occasion de cette saisine) 
elle a egalement demande, pour la premiere 
fois, que soient infligees des sanctions pecu-
niaires a la France, au titre de l'article 171 
du Traite. Elle a propose a la Gour une 
astreinte de 158.250 ecus par jour. 
En janvier 1993, la France a ete condamnee par la 
Cour pour ne pas avoir transpose la Directive 
relative a la responsabilite du producteur decou-
lant de la mise en circulation d'un produit defec-
tueux. La date limite de transposition de la Direc-
tive etait le 30 juillet 1988. La Directive prevoit 
que le producteur ou l'importateur est tenu de 
verser des dommages et interets s'il existe un lien 
de causalite entre le dommage subi et le defaut, 
sans que la victime doive faire la preuve d'une 
negligence de la part du producteur ou de l'impor-
tateur. La Commission a propose en octobre 1997 
d'etendre le champ d'application de la Directive 
aux matieres premieres agricoles (telles que la 
viande, les cereales, les fruits et les legumes). Si, 
depuis l'arret de la Cour de janvier 1993, la Fran-
ce a progresse dans son execution (une proposi-
tion de loi ayant ete adoptee en premiere lecture 
par l'Assemblee nationale et le Senat), elle n'a 
toujours pas communique !'adoption definitive de 
la loi de transposition. 
L'action de la Commission se fonde sur !'article 
171 du T raite CE, qui Jui donne pouvoir d'interve-
nir a l'encontre d'un Etat membre qui ne prend pas 
Jes mesures d'execution d'un arret de la Cour de 
justice. L'article en question autorise la Commis-
sion a demander a la Cour d'imposer a l'Etat 
membre concerne une somme forfaitaire ou le 
paiement d'une astreinte. 
ECOFIN Decision 
on Tax Group 
On 9 March) the Council of 
Ministers for Economic Affairs 
and Finance (ECOFIN) confir· 
med the establishment of a Code 
of Conduct Group (Business 
Taxation) to assess the tax 
measures which fall 1vithin the 
scope of the Code that was agreed 
on 1 December 1997 (see SMN 
No.10) and to oversee the provi-
sion of information on those 
measures. 
Whilst Member States are now 
committed to not introducing 
any new harmful tax measures 
and to rolling back any such exis-
ting measures within the next 
five years) the Group will ensure 
that progress is both effective and 
carefully monitored. High level 
representatives from all the Mem-
ber States and the Commission 
have been appointed to the Group 
which will meet at least twice a 
year to discuss) comment on and 
assess various tax measures which 
may fall within the scope of the 
Code. It will thus ensure that the 
pressure is maintained and make 
regular reports to the Council of 
Ministers. 
The Chairman of the Group will 
be appointed shortly from 
amongst the Member State/ 
high-level representatives and 
will serve for a period of two 
years, at which time the procedu-
res and the Code itself will be 
reviewed. Although the work of 
the Group will remain confiden-
tial) the Council of Ministers 
may decide to make public their 
conclusions and the effects of the 
process are likely to become 
apparent. 
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rovements to su • erv1sor 
On 9 March 1998 the Council of Minis-
ters adopted a common position concerning 
a package including three proposals to 
amend different banking Directives. 
The first proposal amends the existing Capi-
tal Adequacy Directive (93/ 6/ EEC) and 
brings EU rules into line with international 
supervisory rules (Basle Capital Accord). 
In particular, it would give Member States 
the possibility to recognise a bank's or invest-
ment firm 's internal risk measurement 
models for the purpose of calculating capital 
requirements on their trading positions. 
The second proposal concerns notably the 
possibilities to exchange information 
between EU banking supervisory authorities 
and non-banking supervisory authorities of 
third countries. Both tivo amendements will 
mean that the EU banks no longer face a 
potential competitive disavantage in rela-
tion to non-EU banks. 
The main purpose of the third proposal is to 
amend some aspects of Council Directive 
89/647/EEC on a solvency ratio for credit 
institutions. 
The three proposals have now to go back to 
the Parliament for a second reading and 
the new Directives are due to enter into force 
shortly. 
CAD 11 Proposal 
The main purpose of the proposal is to incorpora-
te into the EU capital adequacy regime recent 
supervisory developments at the international 
level which permit the use of internal risk 
measurement models for the calculation of regula-
tory capital requirements for market risk. The 
proposal would also introduce a more refined 
capital treatment of trading positions subject to 
commodities price risk. It would apply only to 
credit institutions and to investment firms which 
are subject to the Investment Services Directive 
(93/22/EEC). 
Expanded Matrix Proposal 
The purpose of this proposal is to: 
• extend the possibilities of exchange of informa-
tion between EU banking supervisory authorities 
and non-banking supervisory authorities of third 
countries; 
• fine-tune the prudential regulation on credit 
institutions' capital requirements for credit risks 
in line with experience gained in applying the 
present regulation in practice, and 
• to take account of recent supervisory develop-
ments at the wider international level by supple-
menting the existing regulation for credit institu-
tions' capital requirements for credit risks 
inherent in over-the-counter (OTC) derivatives. 
Mortgage backed securities and 
commercial mortgage credit Proposal 
The main purpose of the proposal is to amend 
some aspects of Council Directive 89/647/EEC on 
a solvency ratio for credit institutions. First, the 
Commission proposes that mortgage-backed 
securities should be treated in the same way as the 
mortgage loans referred to in Article 6( I)( c)( I) 
and Article 11 (4). Second, Member States have the 
option, until 31 December 2006, to apply a weigh-
ting of 50% to mortgage-backed loans on offices 
or on multi-purpose commercial premises. This 
option had applied to four Member States 
(Germany, Denmark, Greece and Austria) until 
I January 1996. The Council Common Position 
has introduced a new paragraph(3), which amends 
Article 11 (5) of the Directive on a solvency ratio 
by aligning property leasing transactions on the 
same transitional period. 
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Bankin char es for conversion to the euro 
Die Europaische Kommission 
hat ki.irzlich drei Empfeh-
lungen zu praktischen 
Aspekten der Einfuhrung 
des Euro verabschiedet, und 
zwar zu Bankentgelten fur 
die Umrechnung in Euro, 
doppelter Preisangabe sowie 
zu Dialog und Information 
der Burger. Sie fordert 
Banken, Einzelhandler und 
andere Wirtschaftsakteure 
auf, rechtzeitig dari.iber zu 
informieren, ob sie die 
einschlagigen Verhaltens-
standards umsetzen wollen. 
Nach den Empfehlungen 
sollten Banken weder die 
Umstellung von Konten auf 
den Euro bzw. die Umrech-
nung von Zahlungen in 
Euro noch den Umtausch 
nationaler Banknoten und 
Mi.inzen in Rechnung stel-
len. Um eine reibungslose 
und erfolgreiche Umstellung 
auf den Euro zu gewahrlei-
sten, fordert die Kommission 
die Mitgliedstaaten auf, 
lokale Beobachtungsstellen 
einzurichten und dabei 
moglichst vorhandene 
Strukturen zu nutzen. 
Aufgabe dieser Stellei1 ware 
es, die Umstel11mg zu i.iber-
wachen und gleichzeitig die 
Burger mit Informationen 
zu 1mtersti.itzen . 
ie European Commission has recently adopted 
three Recommendations on the practical aspects 
of the introduction of the euro. They address the 
main topics identified during an intensive 
process of consultation with the private sector 
and consumer groups. They cover banking 
charges for conversion to the euro; dual display of 
prices and other monetary amounts; and dialo-
gue) monitoring and information. The Commis-
sion invites the banks) the retailers and other 
professionals involved to inform their customers 
in good time about whether they intend to imple-
ment the relevant standards of good practice. 
The Recommendation on banking charges for conver-
sion to the euro sets out a standard of good practice. It 
covers both those practices that the Commission 
considers to be legally required on the basis of the euro 
regulations, and other recommended practices which 
the Commission considers that banks should apply in 
order to facil itate the smooth introduction of the euro. 
The standard of good practice provides that banks 
should not charge for the fol lowing: 
• the conversion of incoming and outgoing payments 
denominated in the euro unit or in the national curren-
cy unit during the transitional period; 
• the conversion of accounts from the national curren-
cy unit to the euro unit both during and at the end of 
the transitional period; 
• the exchange for their customers of "household 
amounts" of national banknotes and coins for euro 
banknotes and coins in 2002. 
In addition, banks should not charge a different fee for 
services in the euro un it than that for otherwise identi-
cal services in the national currency unit. 
The recommendation also addresses transparency of 
conversions and sets out ways in which implementation 
of the standard of good practice should be publicised 
and invites Member states to examine carefully the 
question of exchange of banknotes and coins for citi-
zens who do not have a bank account. 
Recommendation on Dual Display of Prices 
While the Commission does not believe that it would 
be appropriate to impose mandatory dual display by 
regulation at the European level, there is much eviden-
ce to suggest that there will be widespread provision of 
dual display, even in the absence of an obligation to do 
so. This recommendation sets out a standard of good 
practice which aims to ensure that, where dual displays 
are provided, they provide clarity and certainty to 
citizens. 
This standard covers both those provisions laid down in 
the euro regulations and in Directive 98/6/EC of the 
European Parliament and of the Council of 16 February 
1998 on consumer protection in the indication of the 
prices and additional practices as fo llows: 
• a clear indication from retailers on whether they wi ll 
accept payments in euro units in the transitional period; 
• a clear distinction between, on the one hand, the unit 
in which the price is set and in which amounts to be paid 
are to be calculated and, on the other hand, the counter-
value which is displayed for information purposes only; 
• a call for agreements, where possible, on common 
formats and designs fo r dual displays; 
This standard of good practice could serve as a 
minimum basis fo r negotiations between professionals 
and consumers, e.g. regarding these common formats 
and designs. 
In addition, "benchmark" indicators such as bank state-
ments arid bills from utility companies should provide 
dual displays from early in the transitional period. 
Introduction of dual displays in the retail sector will be 
progressive. 
Dialogue, Monitoring and Information 
Provision 
The third Recommendation encourages the conti-
nuation of the dialogue among all actors involved. Two 
areas in particular are covered: 
• consumer and professional organisations could, 
where necessary, make voluntary agreements on good 
practices concerning dual display, payment practices 
and minimum standards of information provision; 
• given that the changeover to the euro may pose par-
ticular challenges for small enterprises, businesses, indi-
vidually or through representative organisations, sho Id 
agree on principles which would help small enterprises 
with the changeover. In particular, firms should give a 
period of notice before issuing or asking for invoices 
in euros in order to allow their customers and suppliers 
time to prepare themselves properly. In addition, 
where a small firm requests a supplier to continue 
showing prices in national currency alongside prices in 
euros on invoices, the supplier should accept. 
The Recommendation also invites Member States to 
put in place adequate means of monitoring the practical 
preparations. The preferred means by which Member 
States might support such monitoring would be through 
the creation of decentralised observatories. The form 
and operating methods of such observatories would be 
defi ned within the framework of existing national prac-
tices and legal provisions. In addition to monitoring, 
such observatories could serve as a source of informa-
tion to consumers. 
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Resume 
'---·-
La Commission europeenne 
a adopte trois recomman-
dations sur Jes aspects prati-
ques de !'introduction de 
l'euro. Elles portent sur les 
frais bancaires de conversion 
vers l'euro, le double affi-
chage des prix ainsi que sur 
le dialogue et !'information 
des citoyens. La Commis-
sion invite Jes banques, Jes 
detaillants et Jes autres 
professionnels concernes a 
indiquer, en temps utile, 
s'ils entendent mettre en 
ceuvre les principes de bonne 
pratique relatifs a chaque 
theme. Les banques, 
notamment, ne devraient 
pas faire payer la conversion 
des comptes en euro, ni 
celle des paiements libelles 
en euro, pas plus que 
l'echange des billets et des 
pieces. Pour assurer une 
transition reussie et sans 
heurts, la Commission invite 
Jes Etats membres a instituer 
des observatoires locaux en 
utilisant si possible les struc-
tures existantes. Ces obser-
vatoires seraient charges de 
suivre le bon deroulement 
de la transition mais egale-
ment d'offrir aux citoyens 
un point d'information. 
For more information 
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EMU and financial inte ration 
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E conomic and Monetary Union is a further 
step towards European economic and financial 
integration. The focus to date has been on mee-
ting the convergence criteria for participation 
in EMU and preparing for the changeover to 
the euro. The Commission is also turning its 
attention towards the profound impact the 
introduction of the euro 1vill have on Europe)s 
financial markets and financial services sector. 
A pan-European capital market 
The creation of a single currency zone will encourage 
the development of a pan-European capital market. 
By facilitating access to debt and equity funding, 
Europe's economy can maintain and improve its com-
petitiveness at global level. But however deep and 
liquid capital markets may be, they can only deliver 
their full potential if persistent distortions to cross-
border activity are removed. Member State require-
ments that a counterparty in the government debt 
securities market should be established in their juris-
diction is an obvious example. Furthermore, many 
institutional investors such as pension funds and insu-
rance companies are still restricted by local regula-
tions in their choice of asset to invest in. Combined 
with currency matching requirements, capital has 
not been able to fiow as freely as it should. The euro 
will offer the possibility of wider investment in 
capital markets beyond present currency frontiers. 
The Commission's Green Paper on Supplementary 
Pensions explores how institutional investors could 
better take advantage of these opportunities(1) . 
The comparability of financial information would, at 
first sight, seem to increase when company accounts 
are drawn up in euro. Nevertheless, the many options 
that have been left open to Member States in the 
Accounting Directives will hinder the integration of 
capital markets. Even if company accounts were 
readily comparable, corporate issuers of equity would 
still have difficulty in accessing an integrated EU-equi-
ty market. The present partial harmonisation of listing 
procedures for stock exchanges has not resulted in 
companies seeking multi-listing of their shares in 
other countries. National restrictions on bids and 
offers and variations in prospectus requirements 
prevent corporate borrowers from access to a wider 
range of funding across the EU and for investors to 
reap the benefits of diversification. Making public offer 
prospectus ru les more user-friendly, while maintai-
ning the same level of investor protection would be 
vital for the integration of EU capital markets. 
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Financial services 
Without a doubt the euro will increase competition in 
the financial sector through greater price transparency. 
In practice cross-border shopping of financial services 
will continue to be hampered by different consumer 
protection rules and tax regulations based on the 
principle of the 'general good '. These obstacles exist 
for most financial products such as mortgage credit, life 
assurance, and UCITS. The euro will bring these diffe-
rences and distortions in sharp relief and the applica-
tion of any 'host country' rules should be examined 
closely. The taxation of savings is a good example of 
work that has already been set in hand after the 
meeting of the Ecofin Council in December last year. 
The euro will also reinforce the need to restructure 
national sectors and to reduce excess capacities. 
Particularly banks will face shrinking margins from 
foreign exchange dealing, declining activity in govern-
ment bond trading, and falling revenues from deriva-
tives sales and trading as the single currency reduces 
hedging needs. 
The infrastructure 
Successful financial integration depends on a solid 
infrastructure. Euro payment and securities settlement 
facilities must be optimal and need to be developed in 
tandem with the integration of capital markets. Syste-
mic risk in these systems must be reduced, while dif-
ferences between charges for cross border payments 
and payments within borders must be eliminated. 
Securities settlement systems must also be moder-
nised. The present ad-hoe mechanisms for delivering 
completed, settled transactions after securities trades 
are inefficient. The Commission's proposal for the 
Settlement Finality Directive is one important step in 
the right direction. 
Financial services legislation 
Work to bring the financial services directives up to 
date was set in hand three years ago. Together with 
the Member States in the various financial services 
committees, DGXV has screened all the banking, 
insurance, and investment services' Directives in the 
light of EMU. No legislative changes will be required 
as the two regulations that will introduce the euro 
themselves will resolve the very large majority of 
technical legislative problems without a need for 
further legislative action. For the remaining questions, 
explanatory guidance notes have been provided by 
the Commission in its Communication of November 
I 997'2l. In a number of cases the Commission has 
discussed and agreed certain legal interpretations in 
the framework of Committee meetings. Those texts 
are currently available(3) • . 
(I) Commission Green Paper on Sup-
plementary Pensions in the Single 
Market 10 June 1997 COM(97) 
283 final 
(2) Communication from the Com-
mission "The Impact of the 
Changeover to the Euro on Com-
munity Policies, Institutions and 
Legislation", 5 November 1997 
COM(97) 560 final 
(3) Banking Advisory Committee 




zur Abschaffung der Quellen-
steuern auf Zahlungen von 




Der Vorschlag fallt in den 
Kon.text des Steuerpakets, auf 
das sich der Rat der Wirt-
schafts- und Finanzminister 
der EU (ECOFIN) am 1. 
Dezember 1997 geeinigt hat 
(siehe SMN Nr.10). 11Mit der 
Annahme dieses Vorschlags 
<lurch den Rat wird ein 
bedeutendes Steuerhindernis 
fur die grenziibergreifende 
Tatigkeit von Unternehmen 
im Binnenmarkt beseitigt 
werden 11 , unterstrich Kom-
missar Mario Monti. 
Bei grenziibergreifend im 
Binnenmarkt tatigen Unter-
nehmen konnen derartige 
Quellensteuem gegenwartig 
zu einer Doppelbesteuerung 
fuhren und darnit iibermillig 
hohen Verwaltungsaufwand 
nach sich ziehen. Die Kom-
mission wird demnachst auch 
einen neuen Vorschlag zur 
Gewahrleistung eines Mini-
mums an effektiver Besteue-
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1,e European Commission recently adop-
ted a proposal for a Directive(]) which is 
designed to eliminate withholding taxes on 
payments of interest and royalties between 
associated companies of different Member 
States. The proposal deals with one of the 
three elements of the taxation package 
agreed by the Council of Finance Ministers 
on 1 December 1997 (see SMN 10). It was 
presented to the ECOFIN Council on 9 
March where Taxation Commissioner 
Mario Monti stressed the importance of the 
measure for companies' cross-border opera-
tions within the Single Market. Currently) 
withholding taxes on interest and royalty 
payments can give rise to double taxation 
and excessive administrative burdens for 
companies operating across frontiers. 
The Commission will also present shortly a 
new proposal to ensure minimum effective 
taxation of income from savings. It will 
take into account the conclusions of the 
1 December ECOFIN Council and Member 
States' contributions in the framework of the 
Taxation Policy Group. 
The proposed Directive is designed to eliminate 
taxes levied at source on payments of interest and 
royalties between associated companies of diffe-
rent Member States. The interest and royalty pay-
ments should, however, be taxed in the Member 
States where the companies which receive the 
payments are located. Taxes levied at source, 
usually by deduction (i.e. withholding taxes) but 
sometimes also by assessment, in Member States 
on interest and royalties paid to companies resi-
dent in other Member States can create problems 
for companies engaged in cross-border business. 
In particular, such taxes can involve time-consu-
ming formalities, result in cash flow losses and 
sometimes lead to double taxation. 
Member States have not been able to resolve these 
problems completely by unilateral measures or by 
bilateral tax treaties. Such bilateral tax treaties do 
not cover all bilateral relations between Member 
States. Moreover, they often do not achieve the 
complete abolition of double taxation and do not 
provide a uniform solution for triangular and mul-
tilateral relations between Member States. 
The proposal would apply to interest and royalty 
payments made between associated companies of 
different Member States, including between their 
permanent establishments. A similar proposal 
presented at the end of 1990 and withdrawn in 
1994 was limited to payments between parent 
companies and their subsidiaries. Associated com-
panies must have cross-holdings of at least 25%. 
Provisions and exceptions 
The proposed Directive is designed to relieve 
double taxation but not to facilitate non-taxation. 
The proposal therefore includes provisions to 
ensure that Member States are not precluded 
from taking steps to combat fraud or abuse. Such 
steps could include denying companies the bene-
fits of the Directive. 
Member States would also be allowed not to apply 
the exemption from source country taxation if the 
beneficiary of the payments qualified for a special 
tax rate on those payments which was lower than 
the rate normally app lied to such payments in the 
Member State where it was established. 
In order to alleviate the budgetary impact of the 
interest and royalties proposal on Greece and 
Portugal, which are net importers of capital and 
technology, these Member States would be allo-
wed to retain a withholding tax during a transi-
tional period. They could apply a withholding tax 
of I 0% during the first two years and 5% during 
the following three years following the entry into 
force of the Directive. 
The draft Directive proposes that Member States 
bring its provisions into force before I January 
2000. The Commission would report on the ope-
into force, with a view to a possible 
extension of its scope. This review 
would also allow a re-examination of 
the option given to Member States not 
to apply the exemption from source 
country taxation to payments which 
benefit from a special low tax rate in 
the country where the beneficiaries 
are established, particularly in the light 
of progress on the code of conduct for 
business taxation, which was the sub-
ject of a Resolution adopted by the 
I December 1997 ECOFIN Council. 
(I) Document COM(98)67. 
Afin de supprimer les rete-
nues a la source sur Jes paie-
ments d'interets et de 
redevances effectues entre 
societes associees d'Etats 
membres differents, la 
Commission europeenne a 
recemment adopte une 
proposition de Directive 
(COM(98)67). Celle-ci 
entre clans le cadre des 
mesures fiscales approuvees 
par le Conseil des ministres 
des finances le ler decem-
bre 1997 (voir SMN n°10). 
"Lorsqu'elle aura ete adop-
tee par le Conseil, cette 
Directive supprimera un 
important obstacle d'ordre 
fiscal aux operations trans-
frontalieres executees par Jes 
entreprises clans le Marche 
unique", a indique le Com-
missaire Mario Monti. 
En effet, pour Jes entreprises 
ayant des activites transfron-
talieres, ces retenues a la 
source peuvent aujourd'hui 
se traduire par une double 
imposition et des formalites 
administratives excessives. 
Notons que la Commission 
a par ailleurs !'intention de 
presenter sous peu une pro-
position visant a garantir un 
minimum d'imposition 
effective des revenus de 
l'epargne. 
SERVICES & LIBERTE D'ETABLISSEMENT + 
Entraves a la libre restation des services 
To tackle a number of 
obstacles to freedom to 
provide services - a funda-
mental principle of the 
Single Market - the Com-
mission has decided to send 
reasoned opinions to 
Germany, Spain, Austria, 
Italy, Portugal and France. 
In Germany and Spain there 
are problems concerning 
the legal requirement for 
foreign nationals who are 
plaintiffs before the national 
courts to give security for 
costs and lawyers' fees. 
In Austria, workers secon-
ded by suppliers of services 
established in other Member 
States are subject to discri-
minatory rules. Italy impo-
ses restrictions on consignors 
of goods who are established 
in other Member States, 
Portugal discriminates 
against aerial photography 
firms established in other 
Member States and France 
discriminates against firms 
which check pressure 
vessels. 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Virginie Guennelon 
DG XV/E-1 
TEL: (+ 32 2) 295 84 08 
FAX: (+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: E l@dg I 5.cec.be 
Ayant constate le maintien de plusieurs 
obstacles a la Libre prestation des services> 
principe fondamental du Marchi unique> 
la Commission europeenne a decide d'envoyer 
des avis motives a l'Allemagne) l'Espagne> 
l'Autriche) l'Italie) le Portugal et la France. 
En Allemagne et en Espagne> le probleme 
concerne t> obligation faite aux ressortissants 
etrangers) qui se portent demandeurs devant 
Les juridictions nationales) de fournir une 
garantie concernant Les depens et honoraires 
d)avocat. En Autriche) Les travailleurs deta-
ches de prestataires de services etablis dans 
d' autres Etats membres subissent un regime 
discriminatoire. L'Italie impose des restric-
tions sur les expediteurs de marchandises eta-
blis dans Les autres Etats membres. Le Portu-
gal discrimine les entreprises de photographie 
aerienne etablies dans d'autres Etats membres 
et la France Les entreprises qui controlent Les 
appareils a pression. 
Cautions pour les frais d'avocat 
En Allemagne et en Espagne, !'obligation imposee 
aux ressortissants etrangers, qui portent plainte 
devant les juridictions nationales, de fournir une 
garantie couvrant les depens et honoraires d'avocat 
('cautio iudicatum solvi'), est consideree par la Com-
mission comme une infraction au principe commu-
nautaire de non-discrimination en raison de la natio-
nalite (Article 6 du Traite CE). Les codes de la 
procedure civile dans les deux pays (le ZPO en 
Allemagne et la LEC en Espagne) permettent en effet 
d'exiger le versement d'une garantie financiere lors-
qu'un ressortissant d'un autre Etat membre agit 
devant une juridiction nationale. Les ressortissants 
nationaux, eux, ne sont pas soumis a une telle exi-
gence. La Cour de justice a deja estime (voir arret 
Hubbard, cas C-20/92, . 1.7.93) que !'imposition 
d'une cautio iudicatum so/vi a l'encontre des seuls 
citoyens ou entreprises de l'Union europeenne 
constitue une entrave a la libre circulation des servi-
ces, en violation de !'article 59 du T raite CE. Cette 
jurisprudence a d'ailleurs ete confirmee a plusieurs 
reprises (voir SMN n° I 0). 
Travailleurs detaches en Autriche 
La loi autrichienne d'adaptation portant sur le droit 
du contrat de travail (Arbeitsvertragsrechts-Anpas-
sungsgesetz) comprend des mesures discriminatoi-
res a l'encontre des travailleurs salaries detaches ou 
mis a disposition par un prestataire de services eta-
bli dans un autre Etat membre. Contrairement a la 
situation interne, le client d'un prestataire de servi-
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ces etranger est solidairement responsable pour le 
paiement des salaires et tenu de garder les docu-
ments relatifs aux modalites du contrat de travail. 
De surcro1t, le prestataire de services transfronta-
liers et son client autrichien font face a des amendes 
plus strictes qu'un prestataire national et son client. 
La Commission considere que cette legislation 
constitue une restriction non justifiable a la libre 
circulation des services en violation de !'article 59 du 
Traite CE. 
Restrictions italiennes pour les expediteurs 
de marchandises 
La loi italienne n° 1442 du 14 novembre 1941, rela-
tive aux expediteurs de marchandises, impose a tou-
te personne physique ou morale de s'inscrire sur un 
registre specifique tenu par la Chambre de com-
merce geographiquement competente. Cette condi-
tion constitue une entrave pour les professionnels 
exer~ant legalement leur activite dans un Etat mem-
bre autre que l'ltalie et souhaitant l'exercer de fa~on 
ponctuelle dans ce dernier pays. Cette disposition 
n'est done pas compatible avec le principe de la libre 
prestation de services, d'ou la decision de la Com-
mission d'envoyer un avis motive a l'ltalie. 
Prise de photos aeriennes au Portugal 
L'arrete ministeriel portugais n° 17568 du 6 fevrier 
1960, etablissant les principes d'autorisation de 
prises de vue aeriennes, stipule que les entites ou les 
personnes de nationalite etrangere souhaitant exer-
cer cette activite ne seront autorisees que dans des 
cas dument justifies. Cette disposition constitue une 
discrimination sur base de la nationalite qui n'est pas 
compatible avec les principes de l'UE, notamment 
celui de la libre prestation de services. La Commis-
sion a done decide d'adresser un avis motive au 
Portugal. Elle a deja decide de saisir la Cour de 
justice a l'encontre de la Belgique pour des restric-
tions similaires (voir SMN N° 11 ). 
Controles d'appareils a pression en France 
Un arrete ministeriel fran~ais du 23 juillet 1943, 
relatif a la reglementation des appareils a pression 
(de gaz comprimes, liquefies ou dissous), stipule que 
la realisation des controles hors du territoire 
fran~ais ne peut avoir lieu que dans des circonstan-
ces exceptionnelles, et ce uniquement pour les 
appareils etrangers neufs. Les entreprises etablies en 
France et effectuant ce genre de controles sont done 
avantagees par rapport aux entreprises etablies dans 
d'autres Etats membres. Cet arrete comportant une 
disposition discriminatoire, la Commission a decide 





grundlegenden Prinzip des 
Binnenmarktes, hat die 
Kommission entschieden, 
DeutschJand, Spanien, 
Osterreich, Italien, Portugal 
und Frankreich jeweils eine 
mit Grunden versehene 
Stellungnahme zuzuleiten. 
Denn in Deutschland und 
Spanien bestehen Schwierig-
keiten dallingehend, daf; 
dort als Klager vor nationa-
len Gerichten auftretende 
Auslander Sicherheiten 
fur die Verfahrens- und 
Anwaltskosten stellen miis-
sen. In Osterreich werden 
voriibergehend versetzte 
Arbeitnehmer von Dienst-
leistern aus anderen Mit-
gliedstaaten diskriminiert. 
Italien erlegt in anderen 
Mi tgliedstaaten niedergelas-
senen Speditionsunterneh-
men Beschrankungen auf; 
Portugal diskriminiert 
Luftphotographie-Firmen, 
die in anderen Mitglied-
staaten niedergelassen sind; 
und in Frankreich werden 
Firmen diskriminiert, die 




Vers un cadre legal dans le Marche unique 
En mars 1998, la Commission europeenne a adopte 
une Communication presentant une serie de mesures 
destinees a faciliter la prestation des services de com-
munication commerciale transfrontaliers tout en garan-
tissant une protection adequate des objectifs d'interet 
general tels que la sante publique, la protection des 
consommateurs et la protection de l'environnement. 
Ces mesures prevoient notamment !'application d'une 
methode transparente d'evaluation proportionnelle des 
restrictions aux communications commerciales face a 
l'objectif d'interet gene-
ral poursuivi. Elles evo-
quent aussi la creation 
d'un groupe d'experts 
nationaux charge entre 
autres de trouver des 
solutions dans six do-
maines juges prioritai-
res. Les services de 
communication com-
merciale englobent en 
effet toutes les formes 
de publicite, de marke-
ting direct, de parrai-
nage, de promotions des 
ventes, de relations 
publiques et de concep· 
tion des emballages 
(sauf l'etiquetage) et connaissent aujourd'hui une forte 
expansion. Cette Communication a pour objectif de 
jeter les bases legales indispensables au developpement 
d'un secteur dynamique et porteur d'emplois dans 
l'Union. 
Le secteur des communications commerciales joue un role de dans 
!'Union europeenne. II emploie directement plus d'un million de 
personnes et connait une croissance rapide grace au developpe-
ment de nouvelles techniques de communication et a la vitalite de 
la demande. A titre d'exemple, le nombre de personnes employees 
en Europe dans le secteur plus specifique du telemarketing devrait 
passer de 193.500 aujourd'hui a 669.500 en !'an 200 I. Les commu-
nications commerciales liees a !'Internet devraient connaitre une 
progression du meme ordre. 
En prenant uniquement la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni, ces nouveaux services de communication commer-
ciale pourraient representer un chiffre d'affaires de 1,3 milliard 
d'ecus en 2002. Ce mouvement est confirme par l'essor des 
nouvelles agences en ligne specialisees et d'organismes charges de 
mesurer !'audience sur Internet. 
Son impact sur l'emploi est encore renforce par le fait que de nom-
breux utilisateurs des communications commerciales disposent de 
ressources humaines affectees aux activites de marketing. II faut 
souligner en outre que ces activites dependent de l'arrivee de 
jeunes talents creatifs, ce qui en fait un secteur d'autant plus 
important pour l'emploi des jeunes en Europe. 
Ce secteur joue egalement un role determinant dans la stimulation 
de la competitivite des entreprises europeennes. En !'absence de 
campagnes commerciales presentant un bon rapport cout/effica-
cite, les entreprises ne peuvent developper leurs marches ou 
rentabiliser leurs investissements dans de nouveaux produits ou 
services. En outre, les services de communication commerciale 
sont d'une importance capitale pour la realisation du Marche uni-
que, etant donne que, faute de pouvoir se faire connaitre par-dela 
les frontieres, les entreprises 
seront moins enclines a 
s'engager dans le commerce 
transeuropeen. 
Enfin, ces services contribuent 
au financement de tous les 
supports de communication. 
La communaute internationale 
s'accorde a reconnaitre que le 
developpement des services 
de la societe de !'information 
et du commerce electronique 
est, et continuera a etre, 
finance dans une large mesure 
par les recettes produites en 
ayant recours a ces services. 
Les mesures proposees 
La Commission reconnait la necessite d'un cadre du Marche unique 
dans ce secteur, etant donne qu 'il n'a fait l'objet d'aucune approche 
coordonnee, bien qu 'il soit couvert par des reglementations pour-
suivant differents objectifs d'interet general, d'un caractere 
toujours sensible. La sante publique, la securite, la protection de 
l'environnement ou encore celle des consommateurs, sont en effet 
des objectifs qui peuvent etre poursuivis par des mesures nationa-
les mais peuvent aussi creer des difficultes pour les communications 
commerciales transfrontalieres. L'article I 00 A du T raite prevoit 
clairement que les mesures relatives au Marche unique qui affectent 
ces objectifs d'interet general doivent prendre pour base un niveau 
de protection eleve. Les articles 129, 12 9 A et 130 R du T raite 
montrent aussi !'importance que le droit communautaire accorde a 
ces objectifs. 
Pour etablir un Marche unique dans ce domaine, les actions de la 
Commisison doivent veiller a ce que une protection efficace des 
autres objectifs soit realisee au niveau transfrontalier. Lors de la 
definition des mesures a prendre par la Commission dans ce 
domaine, une certaine attention devra etre portee aux differentes 
situations sociales et culturelles des Etats membres. 
L'objectif de la Commission est des !ors de faciliter la prestation de 
services de communication commerciale transfrontaliers par 
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l'etablissement d'un cadre efficace et transparent, egalement capa-
ble d'assurer une protection appropriee des objectifs d'interet 
general concernes. Ces mesures renforcent !'engagement de l'exe-
cutif communautaire d'ameliorer !'application de la legislation dans 
le Marche unique, conformement au Plan d'action en faveur du 
Marche unique approuve par le Conseil europeen (voir SMN n°8). 
La Commission a done propose de mettre en oeuvre Jes mesures 
suivantes. 
Appliquer une methode d'evaluation transparente 
Lars des decisions a prendre dans le domaine des communications 
commerciales, les services de la Commission appliqueront desor-
mais une methode pour evaluer tous les effets eventuels de la 
mesure et apprecier sa proportionnalite. La methode decrite dans 
la Communication affine celle qui etait initialement proposee dans 
le Livre vert. Elle devrait faciliter !'application du T raite, assurer 
plus de transparence et de securite juridique tout en sauvegardant 
les objectifs d'interet general. Cette approche rendra plus rapide et 
plus efficace le traitement des infractions et ameliorera aussi la 
qualite des initiatives que la Commission pourrait proposer en 
matiere d'harmonisation dans ce domaine. 
Etablir un groupe d'experts "communications commer-
ciales" 
Un groupe d'experts, compose de representants des Etats mem-
bres, sera cree par la Commission afin d'etablir une cooperation 
administrative transparente et efficace entre elle et les Etats mem-
bres et d'instaurer un dialogue avec les milieux interesses. II devra 
notamment assister la Commission pour identifier des solutions 
aux problemes particuliers rencontres dans ce domaine (voir plus 
loin}. II devra aussi fournir des donnees et faciliter les echanges 
d'information sur les mesures nationales adoptees dans le secteur 
des services de communication commerciale transfrontaliers. II 
pourra ains i assister la Commission dans la mise en place et la 
gestion d'une base de donnees, ainsi que dans la collecte d'infor-
mations sur Jes problemes d'ordre reglementaire que posent les 
services fournis a partir de pays tiers. 
Le groupe d'experts sera preside par un fonctionnaire de la 
Commission et sera compose de deux representants nommes par 
chaque Etat membre. La Commission invitera des groupes, com-
poses de representants nationaux des milieux interesses (de tous 
horizons, y compris les associations de consommateurs), a faire 
connaftre leur position sur les questions soumises a examen. Le 
groupe d'experts se reunira regulierement, la Commission arrete-
ra l'ordre du jour de ces reunions, qui sera rendu public par 
l'intermediaire du reseau d'information. Le groupe d'experts 
s'efforcera de rend re un avis sur une question precise dans un delai 
de six mois. Son avis sera, dans les cas appropries, communique par 
le point de contact central de la Commission aux parties interes-
sees. 
Le groupe d'experts constitue un nouvel instrument de mise en 
oeuvre de la politique de la Commission dans ce secteur. II per-
mettra de resoudre plus efficacement Jes problemes et assurera 
une plus grande transparence du processus decisionnel. Paree 
qu'ils auront un acces plus facile a !'information et la possibilite de 
formuler des observations ecrites, Jes milieux interesses, en parti-
culier les associations de consommateurs, devraient grandement 
beneficier de !'existence de ce groupe d'experts. 
Creer un point de contact et un reseau d'information 
La Commission creera, au sein de la Direction generale chargee du 
Marche interieur et des Services financiers , un point de contact 
central qui travaillera en liaison etroite avec les autres directions 
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generales concernees. Son role sera de repondre aux demandes 
d'information sur la politique de la Commission dans ce secteur. II 
devra aussi collecter des informations en particulier sur les pro-
blemes concernant le bon fonctionnement du marche interieur 
dans ce secteur; les plaintes formelles (au titre de !'article 169 du 
T raite) seront envoyees au secretariat general de la Commission 
pour enregistrement. Les plaintes relatives aux directives existan-
tes seront envoyees aux services de la Commission charges de leur 
transposition et de leur suivi. 
Le point de contact assurera aussi Jes contacts entre la Commis-
sion, le Parlement europeen et Jes Etats membres. D'autres servi-
ces de la Commission seront etroitement et activement associes 
au point de contact central, de maniere a assurer une meilleure 
circulation de !'information. 
En complement du bulletin d'information deja diffuse sous le titre 
«Communications commerciales», la Commission va ouvrir sur 
Internet un site qui donnera des informations sur Jes travaux du 
groupe d'experts et permettra l'acces a la base de donnees sur Jes 
reglementations en matiere de communications commerciales en 
vigueur dans la Communaute. En attendant !'installation de ce site, 
qui prendra plusieurs mois, la Commission a deja ouvert une 
adresse e-mail pour les requetes et !'information des parties 
i nteressees: 
(comcom@dgl5.cec.be) 
Etablir une base de donnees sur les communications 
commerciales 
La Commission mettra en place une base de donnees sur Jes 
reglementations nationales et communautaires et sur les codes 
d'autodiscipline dans ce secteur. Cette initiative repond au souci 
exprime d'avoir plus facilement acces aux reglementations natio-
nales et communautaires. La Commission estime que cette base de 
donnees devrait etre alimentee par Jes informations echangees 
entre Jes autorites nationales, Jes organismes d'autodiscipline et 
elle-meme. La base sera accessible par l'intermediaire du site 
"Communications commerciales" cree sur Internet. Elle permettra 
aux milieux interesses de disposer d'informations a jour sur les 
reglementations, transmises par Jes autorites competentes. 
Accelerer l'examen des plaintes 
Conformement a sa politique generale visant a ameliorer le traite-
ment des infractions, la Commission s'efforcera aussi dans ce 
domaine d'accelerer le reglement des litiges. La Commission esti-
me que le point de contact, le reseau d'information et la methode 
d'evaluation devraient accelerer le traitement des plaintes et, de la 
sorte, representer une aide precieuse pour le secteur lu i-meme, Jes 
utilisateurs et Jes consommateurs, destinataires de ces services. En 
renfor~ant la transparence de la procedure, toutes ces mesures 
permettront aux plaignants, aux autorites reglementaires nationa-
les defenderesses et aux services de la Commission competents de 
travail ler de maniere plus efficace et plus rapide. 
Creer un reseau d' experts 
La Commission encouragera la mise en place d'un reseau d'experts 
independants, interesses par Jes differents aspects des communica-
tions commerciales en vue d'assister les travaux de la Commission 
et ceux du groupe d'experts. Ce reseau rendra des avis sur Jes 
questions que les services de la Commission Jui soumettront. Pour 
ne pas limiter le nombre de participants a ce reseau, la Commis-
sion exploitera les nouvelles possibilites offertes par Internet pour 




Communication for a Single Market regulatory framework 
In March 1998, the European Commission has 
adopted a Communication outlining a series of 
measures to facilitate the cross-border provision of 
commercial communications services while 
ensuring appropriate protection of public interest 
objectives such as health and protection of consu-
mers and the environment. The measures include 
the application of a transparent method of asses-
sing whether restrictions on cross-border commer-
cial communications 
are proportional to 
the public interest 
objective pursued and 
the creation of a 
group of Member 
States' experts which 




ces include all forms 
of advertising, direct 
marketing sponsor-
ship, sales promotions, 
public relations and 
packaging design 
(except labelling) and their potential for further job 
creation in the future is very high. This Communi-
cation prepared the legal ground for a vibrant com-
mercial communications sector in the EU. 
The commercial communications sector plays a key role in the 
EU. The sector directly employs in excess of I million people 
and it is growing rapidly thanks to the development of new 
corrimunications technologies and buoyant demand. For 
example, in the specialised area of telemarketing the current 
number of 193,500 employees in Europe is forecast to grow to 
669,500 in the year 200 I. Growth of Internet-related com-
mercial communications is similarly expected to increase. For 
France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom 
alone, the value of these new commercial communication 
services is forecast to grow to ECU 1.3 billion in 2002. This is 
reflected in the development of new specialised on-line agen-
cies and Internet audience measurement specialists. 
The sector has particular potential to create jobs for young 
people because of this strong demand for new young creative 
talent. Apart from those employed directly by the commercial 
communications sector as such, there are also many jobs in 
marketing and marketing research among the users of com-
mercial communications. 
The sector also plays a key role in promoting the competitive-
ness of European business. Without cost-effective marketing 
campaigns, businesses cannot develop markets or indeed are 
unable to undertake viable investments in new products or ser-
vices. Furthermore, commercial communication services are 
critically important for the realisation of the Single Market given 
that if businesses cannot communicate their presence, products 
and services across borders, 
they are less able to engage 
in cross-border trade. 
Finally, these services also 
help finance all media. It is 
recognised internationally 
that the development of 
information society services 
and electronic commerce 
are, and will continue to be, 
largely financed by revenues 
earned from carriage of 
these services. 
Proposed actions 
The Commission acknowledges that an Internal Market approach 
was required in this area given that there existed no co-ordinated 
framework for the sector even though it is regulated for a wide 
variety of public interest objectives and increasingly offering 
services across borders, thanks to the development of new 
communications channels. 
The Commission's approach to the area of commercial communi-
cations has to take account of the importance and sensitivity of the 
various public interest objectives - such as health, safety, environ-
mental and consumer protection · which may be pursued by 
Member State measures giving rise to difficulties for cross-border 
commercial communications. Article I OOa of the Treaty makes it 
clear that Internal Market measures which affect such public 
interest objectives must take as a base a high level of protection. 
The importance accorded to these public interest objectives by 
Community law is reflected also in Article 129, 129a and I 30r of 
the Treaty. 
It follows that in establishing the Internal Market in this area actions 
taken by the Commission must ensure that an efficient protection 
of these other objectives is achieved at the cross-border level. In 
determining what action the Commission should take in this area, 
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a certain sensitivity must be shown towards the different social and 
cultural situations in the various Member States. 
The Commission's objective is therefore to facilitate the cross-
border provision of commercial communication services through 
the establishment of an efficient and transparent framework which 
will also ensure an appropriate protection of public interest objec-
tives concerned. These measures reinforce the Commission's 
commitment to improving enforcement in the Single Market, in 
accordance with the Single Market Action Plan endorsed by the 
European Council (see SMN N°8). The Commission has agreed to 
implement the following actions. 
Applying a transparent assessment methodology 
In many cases, the examination of the compatibility of a restriction 
to cross-border commercial communications with Internal Market 
principles raises the issue of its proportionality with the public 
interest objective pursued. The Commission will apply, where 
appropriate, the proportionality assessment methodology set out 
in the Communication which refines that which was initially pro-
posed in the Green paper. The assessment methodology will 
facilitate the required application of the Treaty, achieve greater 
transparency and legal security and improve the protection of 
public interest objectives.This will increase the speed and efficien-
cy with which infringements are processed and also improve the 
quality of any harmonisation initiatives the Commission will 
propose in the field of commercial communications. 
Setting up a Commercial Communication Expert 
Group 
The Commission will establish a Commercial Communications 
Expert Group. It will facilitate the exchange of views between the 
Commission and the Member States and help the Commission to 
identify solutions to problems in the field of cross-border com-
mercial communication services. It will also provide data and facili-
tate information exchange on national measures in the field of 
cross-border commercial communication services in order to 
assist the Commission. It will provide information for the work of 
committees established by secondary Community law in the field 
of cross-border commercial communication services. 
The Expert Group will be chaired by an official of the Commission. 
Its members will consist of two representatives appointed by each 
Member State. The Commission will invite groups, where they 
exist, made up of national representatives of interested parties 
(from all areas including consumer associations) to present their 
positions on the issues being considered. The Expert Group will 
meet on a regular basis. The Commission will decide on its agenda 
which will be made public via the information network where 
appropriate. The Expert Group should seek to reach an opinion on 
a specific point within six months. Its opinion, where appropriate, 
will be made public by the Commission's central contact point to 
interested parties. 
The Expert Group represents a new tool for implementing 
Commission policy in this field. It will increase problem resolution 
efficiency and transparency of the policy-making process. Interes-
ted parties, in particular consumer associations, will benefit from 
the Expert Group notably because they will have far easier access 
to information in this field and can submit written representations. 
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Making available a contact point and information 
network 
The Commission will establish a central contact point in the 
Directorate General for the Internal Market and Financial services 
which will work closely with the other relevant Directorates 
General. Its role will be to respond to requests for information 
regarding the Commission's policy in this field. It will also collect 
information especially about problems regarding the efficient 
operation of the Internal Market in this domain. Obviously, formal 
complaints (Article 169 proceedings) will be sent to the Secretariat 
General of the Commission for registration. Complaints with 
respect to existing Directives will be passed to those services of 
the Commission responsible for their transposition and manage-
ment. 
The contact point will maintain communications between the 
Commission, the Parliament and the Member States. Other 
Commission services will be closely associated with and be kept 
fully involved by the central contact point in order to ensure a 
better flow of information. 
As a complement to the existing Commercial Communications 
newsletter, the Commission will establish a website. It will make 
available information on the Expert Group's work and give access 
to the database on European commercial communication regula-
tions. The website will take a number of months to establish so the 
Commission has already opened an e-mail address for queries or 
information from interested parties: 
( comcom@dg I S .cec.be) 
Establishing a Commercial Communications Database 
The Commission will establish a database on national and 
Community regulations and self-regulatory codes in this field. This 
initiative responds to the call for easier access to national and 
European regulations. The Commission believes that this database 
should be constructed on the basis of information exchanged 
between the Commission, national authorities and self-regulatory 
bodies. The database will be accessible via the Commercial 
Communications website. This would ensure that interested 
parties receive the most up to date regulatory information available 
from those competent for applying the relevant rules. 
Accelerating complaint resolution 
In line with its general policy which seeks to improve its handling 
of infringements, the Commission will also seek to accelerate com-
plaint resolution in this field. The Commission considers that the 
contact point, the information network and the proportionality 
assessment methodology should result in faster processing of 
complaints and thus greatly help the sector and its users as well as 
the consumers who are the receivers of such services. Indeed, all 
these measures will increase the transparency of the proceedings 
and therefore the plaintiffs, the responding national regulatory 
authorities and the Commission services involved will all be able to 
work in a more efficient and rapid manner. 
Setting up an Expert network 
The Commission will encourage the establishment of a network of 
independent experts interested in the various aspects of the com-
mercial communication field in order to assist its work and that of 
the Expert Group. The network of academic experts will give 
views at the Commission services' request. In order not to limit 




Auf dem Weg zu einem Rechtsrahmen im Binnenmarkt 
Die Europilische Kommission hat im Milrz 1998 eine 
Mitteilung uber Maf3nahmen angenommen, mit denen 
grenzuberschreitende kommerzielle Kommunikationen 
erleichtert, aber auch eine angemessene Wahrung offent-
licher lnteressen wie Gesundheits-, Verbraucher- und Um-
weltschutz gewahrleistet werden sollen. Hierzu zahlen die 
Einfuhrung einer transparenten Methode, mit der gepruft 
werden soil, ob Einschrankungen grenzuberschreitender 
kommerzieller Kommunikationen in einem angemessenen 
Verhaltnis zu den offentlichen lnteressen stehen, die durch 
diese Beschrankung geschutzt werden sollen. Eine Gruppe 
aus Sachverstandigen der 
Mitgliedstaaten soil in 
sechs vorrangigen Berei-
chen nach Losungen 
suchen. Unter den Begriff 
kommerzielle Kommuni-
kationen - auch «Wirt-
schaftskommunikation» 
genannt - fallen Dienstlei-







nung}, die sich allesamt 
in starkem Wachstum 
befinden. Als Folge der 
Mitteilung sollen die 
unerlaf31ichen Rechtsgrundlagen fur die europaweite Ent-
wicklung dieses dynamischen und arbeitsplatztrachtigen 
Wirtschaftssektors geschaffen werden. 
Kommerzielle Kommunikationen spielen in Europa eine Schli.issel-
rolle. Mehr als I Mio. Menschen sind hier unmittelbar beschaftigt, 
und dank der raschen Entwicklung neuer Kommunikationstechno-
logien und der Nachfrage sind die Wachstumsraten ausgesprochen 
hoch. Beim Telemarketing wird z.B. erwartet, daB sich die Zahl der 
Beschaftigten in Europa von derzeit 193.500 auf 669.500 im Jahr 
200 I erhohen wird. Kommerzielle Kommunikationen Ober Inter-
net di.irften ahnliche GroBenordnungen erreichen. 
Allein fur Deutschland, Frankreich, die Niederlande und das Verei-
nigte Konigreich wird erwartet, daB mit diesen neuen Kommuni-
kationsdienstleistungen im Jahr 2002 1,3 Mrd. ECU umgesetzt wer-
den. Ausdruck dieser Entwicklung sind z.B. die Wirkungsforschung 
zum Internet und das Entstehen spezieller Online-Agenturen. 
Gerade jungen Menschen bietet dieser Sektor ein groBes Beschaf-
tigungspotential, zumal hier stets neue Kreativ-Talente benbtigt 
werden. Neben den Erwerbsmbglichkeiten im Sektor selbst gibt es 
auch Arbeitsplatze in Marketing- und Marktforschungsabteilungen 
der Nutzer. 
Auch bei der Forderung der Wettbewerbsfahigkeit der europai-
schen Unternehmen darf dieser Sektor nicht unterschatzt werden. 
Denn ohne kostengi.instige Marketingkampagnen konnen die Un-
ternehmen weder Markte erschlieBen noch in neue Produkte bzw. 
Dienstleistungen investieren. 
SchlieBlich tragen diese Dienstleistungen auch zur Finanzierung der 
verschiedenen Mediengattungen bei. Denn die Entwicklung von 
Dienstleistungen und elektronischem Geschaftsverkehr in der 
lnformationsgesellschaft wird auch weiterhin vor allem aus Mitteln 
finanziert, die durch diese Dienstleistungen eingenommen werden. 
Vorgeschlagene MaBnahmen 
Die Kommission erkennt an, 
daB fur kommerzielle Kom-
munikationen ein Binnen-
marktkonzept erforderlich ist. 
Denn es gibt fur diesen Sektor 
keinen abgestimmten Rahmen, 
obwohl fur viele im offent-
lichen lnteresse liegende 
Ziele Regelungen existieren 





Bei ihrem Ansatz muB die 
Kommission die Schutzwi.ir-
digkeit der verschiedenen im 
offentlichen lnteresse liegen-
den Ziele beri.icksichtigen. Bei 
diesen Zielen, die Gegenstand von MaBnahmen der Mitgliedstaaten 
sein konnen und daher mitunter zu Schwierigkeiten fur die grenzi.i-
bergreifende Erbringung von Dienstleistungen der kommerziellen 
Kommunikationen fi.ihren, handelt es sich um Gesundheit, Sicher-
heit, Umweltschutz und Verbraucherschutz. In Artikel I 00 a EU-
Vertrag ist eindeutig ausgefuhrt, daB bei BinnenmarktmaBnahmen, 
die sich auf Ziele offentlichen lnteresses auswirken, von einem 
hohen Schutzniveau auszugehen ist. Auch in den Artikeln 129, 
129 a und 130 r spiegelt sich die Bedeutung wider, die den im 
offentlichen lnteresse liegenden Zielen beigemessen wird. 
Daraus muB zwischen den Anliegen des Binnenmarkts und den 
Zielen, die die Mitgliedstaaten zu recht verfolgen, ein gewisser 
Ausgleich geschaffen werden. Bei ihrem Handeln in diesem Bereich 
muB die Kommission die unterschiedlichen sozialen und kulturellen 
Gegebenheiten in den verschiedenen Mitgliedstaaten beri.icksich-
tigen. 
Die Kommission mochte die grenzi.ibergreifende Dienstleistungs-
tatigkeit in diesem Wirtschaftszweig durch die Einfi.ihrung eines 
wirksamen und transparenten Rahmens erleichtern, der auch die 
o.g. im offentlichen lnteresse liegenden Ziele angemessen schi.itzen 
wird. So bekraftigt sie ihren Willen, gemaB dem auch vom Europai-
schen Rat untersti.itzen Aktionsplan fur den Binnenmarkt die 
Durchsetzung der Binnenmarktregeln zu verbessern (siehe SMN 
Nr.8). Sie sch lagt folgende MaBnahmen vor: 
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Anwendung einer transparenten Bewertungsmethodik 
Bei Entscheidungen irn Bereich kornrnerzieller Komrnunikationen 
werden die Kornrnissionsdienststellen eine Methode zur Beurtei-
lung aller eventuellen Wirkungen von MaBnahmen und ihrer 
VerhaltnisrnaBigkeit anwenden. Die in der Mitteilung beschriebene 
Methode stellt eine Verfeinerung der ursprunglich im Gri.inbuch 
vorgeschlagenen Methode dar. Dies durfte die Anwendung des 
Vertrags erkleichtern, fur rnehr T ransparenz sorgen und die 
Rechtssicherheit erhohen, und zwar bei Beibehaltung der irn 
6ffentlichen lnteresse liegenden Ziele. Dadurch durften sich Ver-
letzungen von Rechtsvorschriften schneller und effizienter 
bearbeiten !assen, und auch die Qualitat der von der Kornrnission 
irn Bereich der kornrnerziellen Kornrnunikationen vorgeschlagenen 
Harrnonisierungsinitiativen wird sich verbessern. 
Einsetzung einer Expertengruppe fur kommerzielle 
Kommunikationen 
Zur Schaffung einer transparenten und effizienten administrativen 
Zusarnrnenarbeit zwischen Kornrnission und Mitgliedstaaten sowie 
eines Dialogs rnit betroffenen dritten Parteien wird die Kommis-
sion eine Expertengruppe fur komrnerzielle Kornrnunikationen 
einrichten. Diese soil die Kommission bei der L6sung von Einzel-
fallproblemen unterstutzen (siehe unten). Ferner soil sie Oaten 
bereitstellen und den lnformationsaustausch zu nationalen MaB-
nahmen auf dem Gebiet der grenzuberschreitenden Dienstleistun-
gen irn Bereich kommerzieller Kommunikationen fordern. So kann 
sie die Kommission bei der Einrichtung und Verwaltung einer 
Datenbank sowie bei der Erfassung von Angaben Ober die regula-
torischen Probleme der Mitgliedstaaten bei Dienstleistungen aus 
Drittlandern unterstOtzen. 
Den Vorsitz der Expertengruppe fuhrt ein Mitarbeiter der Kom-
rnission. Als standige Mitglieder werden von jedem Mitgliedstaat 
zwei Vertreter bestellt. Die Kommission wird Gruppen, denen 
nationale Vertreter betroffener Parteien angehoren (aus alien 
Bereichen einschlieBlich der Verbraucherverbande), zur Erlaute-
rung ihres Standpunktes zu den jeweils betrachteten Problemen 
auffordern. Die Expertengruppe wird regelmaBig zusamrnentreten, 
wobei die Kommission Ober die Tagesordnung entscheidet, die 
Ober das lnformationsnetz veroffentlicht werden wird. Die Exper-
tengruppe sollte versuchen, jeweils innerhalb von sechs Monaten 
eine Stellungnahme zu einern konkreten Punkt zu erarbeiten. Diese 
Stellungnahme wird gegebenenfalls ver6ffentlicht und den interes-
sierten Parteien von der zentralen Kontaktstelle der Kommission 
zur Verfugung gestellt. 
Die Expertengruppe ist ein neues Instrument fOr die Umsetzung der 
Gemeinschaftspolitik auf diesem Gebiet. Denn so konnen Probleme 
effektiver gelost und eine bessere T ransparenz der Entscheidungs-
prozesse sichergestellt werden. lnteressierten Parteien, insbesonde-
re Verbraucherverbanden, wird die Expertengruppe besonders 
nOtzen, da diese einen rascheren Zugang zu relevanten lnformatio-
nen erhalten und schriftliche Stellungnahmen vorlegen k6nnen. 
Einrichtung einer Kontaktstelle und eines lnformations-
netzes fur kommerzielle Kommunikationen 
Die Kornmission wird bei der Generaldirektion fOr Binnenrnarkt 
und Finanzdienste eine zentrale Kontaktstelle einrichten, die eng 
mit anderen Generaldirektionen zusarnmenarbeitet. So sollen der 
lnforrnationsbedarf bezOglich der Kommissionspolitik auf diesem 
Gebiet gedeckt und lnformationen hinsichtlich des wirksamen 
Funktionierens des Binnenmarkts in diesem Bereich gesarnmelt 
werden. Formelle Beschwerden (Verfahren nach Artikel 169) 
werden an das Generalsekretariat der Kommission zwecks 
Registrierung weitergeleitet. Beschwerden zu bestehenden Richt-
linien werden an die Dienststellen der Kommission weitergeleitet, 
die fur deren Umsetzung und Verwaltung zustandig sind. 
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Die Kontaktstelle gewahrleistet auBerdem die Kommunikation 
zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten. Um einen 
besseren lnformationsfiuB und eine umfassende Einbeziehung aller 
Beteiligten sicherzustellen, werden die Kommissionsdienststellen 
in enger Verbindung zur zentralen Kontaktstelle stehen. 
Erganzend zur bereits erscheinenden Zeitschrift «Komrnerzielle 
Kommunikationen»Pl wird die Kommission einen Website 
einrichten, der Ober die Arbeit der Expertengruppe (Arbeitspro-
gramm, Stellungnahmen, Folgedokumente usw.) informiert und 
Zugang zur Datenbank Ober europaische Rechtsvorschriften zu 
komrnerziellen Kornmunikationen schafft. Bis zur Fertigstellung 
dieses Websites, was mehrere Monate beanspruchen durfte, stellt 
die Kornrnission eine E-mail-Adresse zur VerfOgung: 
comcom@dg15.cec.be 
Einrichtung einer Datenbank fur kommerzielle 
Kommunikationen 
Die Kornmission wird eine Datenbank zu einzelstaatlichen und 
gerneinschaftlichen Rechtsvorschriften und Kodizes freiwilliger 
Selbstkontrolle einrichten. Diese Initiative beantwortet die Forde-
rung nach leichterern Zugang zu nationalen und europaischen 
Rechtsvorschriften. Nach Ansicht der Kornmission sollte der 
lnforrnationsaustausch zwischen der Komrnission, nationalen 
Behorden und Selbstkontrollorganen die Basis fOr die Datenbank 
bilden. Diese wird Ober den Website «Kornrnerzielle Kornrnunika-
tionen» zuganglich sein. Damit dOrfte gewahrleistet sein, daB die 
interessierten Parteien von den zustandigen Stellen rnit aktuellen 
lnformationen Ober relevance Rechtsvorschriften versorgt werden. 
Beschleunigte Beschwerdebearbeitung 
Im Sinne ihrer allgemeinen Politik zur besseren Bearbeitung von 
Vertragsverletzungen strebt die Kommission an, die Losung von 
Beschwerden wegen der Verletzung von Rechtsvorschriften auf 
diesern Gebiet ebenfalls zu beschleunigen. Sie ist der Meinung, daB 
sich rnit der Kontaktstelle, dem lnforrnationsnetz und der Metho-
dik zur Beurteilung der VerhaltnisrnaBigkeit Beschwerden rascher 
bearbeiten !assen und sie daher fOr diesen Sektor wie auch die 
Nutzer und Verbraucher als Ernpfanger der Dienstleistungen 
nutzlich sind. Diese MaBnahrnen dOrften die Verfahren transparen-
ter machen, so daB die Klager, die nationalen Regulierungsbehor-
den und die beteiligten Komrnissionsdienste effizient und rasch 
handeln k6nnen. 
Aufbau eines Expertennetzes 
Zur UnterstOtzung ihrer Arbeit und der Expertengruppe wird die 
Kornrnission die Einrichtung eines Netzes unabhangiger, an 
verschiedenen Aspekten kommerzieller Kornmunikationen inte-
ressierter Experten unterstOtzen. Dieses Netz wird auf Ersuchen 
der Kornmissionsdienststellen Stellungnahmen abgeben. Um die 
Zahl der Sachverstandigen nicht begrenzen zu rni.issen, wird sich 
die Kornrnission der Moglichkeiten des Internet als Grundlage fur 
die Organisation der Arbeit und die Kommunikation innerhalb des 
Expertennetzes bedienen. 
Forderung der internationalen Zusammenarbeit 
Die Komrnission wird darauf achten, daB die diesbezugliche EU-
Politik auf internationalen Foren Beachtung findet. Zur Forderung 
der grenzOberschreitenden Erbringung kornrnerzieller Kornrnuni-
kationsdienstleistungen auf globaler Ebene wird sie bei internatio-
nalen Verhandlungen fur die Grundsatze dieses Ansatzes eintreten. 
Die Grundsatze dieses Konzepts, insbesondere die Zielsetzung, die 
Untersuchung der VerhaltnismaBigkeit und Koharenz der ent-
sprechenden Rechtsvorschriften zu verbessern, wurden von den 
(I) Die Zeitschrift «Kommerzielle Kommunikationen» kann kostenfrei bezogen wer-
den, indem Sie lhre Adreijangaben an die unten genannte Dienststelle ubermitteln. 
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wichtigsten Handelspartnern sowie von vielen Marktteilnehmern 
begruBt. Angesichts der Herausbildung der lnformationsgesell-
schaft ist damit zu rechnen, daB sich grenzubergreifende Probleme 
bei aus Drittlandern bezogenen Dienstleistungen verstarken. Es 
mussen daher internationale Losungen gef unden werden, um in 
einem zunehmend von grenzuberschreitendem Handel gepragten 
Umfeld die im offentlichen lnteresse liegenden Ziele besser zu 
schutzen. Der ordnungspolitische Rahmen des Binnenmarkts bildet 
hierfur einen guten Ausgangspunkt. 
Klarung von Fragen des elektronischen 
Geschaftsverkehrs 
Die Kommission pruft die spezifischen Rechtsfragen bezuglich des 
Einsatzes grenzuberschreitender Dienstleistungen im Bereich 
kommerzieller Kommunikationen in der lnformationsgesellschaft 
und wird im Kontext eines Vorschlags, der den elektronischen 
Geschaftsverkehr und die damit verbundenen Dienstleistungen der 
lnformationsgesellschaft betrifft, eine Klarung anstreben. 
Die Einnahmen aus kommerziellen Kommunikationsdienstleistun-
gen bilden eine der Hauptquellen fur die Finanzierung der Dienst-
leistungen der lnformationsgesellschaft. Um zu gewahrleisten, daB 
die Verbreitung hochwertiger lnformationen zunimmt und kosten-
los zuganglich bleibt, muB diese Finanzierungsform gefordert wer-
den. Denn es gibt bereits Anzeichen fur Rechtsunsicherheit und 
-hemmnisse bei solchen Uber das Internet erbrachten grenzuber-
schreitenden Dienstleistungen. 
Weitere komplizierte Fragen, wie der Schutz von geistigen Eigen-
tumsrechten und Markennamen, bedurfen ebenfalls einer Losung. 
Die Vereinbarkeit neuer nationaler Regelungsvorschlage zu 
kommerziellen Kommunikationsdienstleistungen, die online ange-
boten werden, wird anhand der Anwendung der vorgeschlagenen 
3. Erganzung der Richtlinie 83/ 189/EWG zur T ransparenz im 
Binnenmarkt fur Dienste der lnformationsgesellschaft bewertet 
werden. Zu diesem Vorschlag wurde im Rat am 26. Januar 1998 ein 
gemeinsamer Standpunkt erreicht (siehe SMN Nr. I 0). 
Unterrichtung des Parlaments 
Die Kommission wird das Europaische Parlament uber die Anwen-
dung dieses Konzepts unterrichten, einschlieBlich einer Bewertung 
der durchgefuhrten Arbeit sowie einer Aktualisierung des Arbeits-
programms. In seiner EntschlieBung verlangt das Europaische 
Parlament ausdrucklich, auf dem laufenden gehalten zu werden, 
indem es die Kommission auffordert, sicherzustellen, daB die 
Expertenguppe in transparenter Weise arbeitet und_ ihm die 
Ergebnisse seiner Arbeit vorlegt. 
Vorrangige Bereiche fur die 
Expertengru ppe 
Entsprechend den wahrend der Konsultation zum Grunbuch 
eingegangenen lnformationen und Antworten sowie zur Gewahr-
leistung rascher und effizienter Ergebnisse wird die Kommission 
der Expertengruppe Prioritaten fur ihre Arbeit vorgeben. 
Wahrend der beiden Jahre nach der Annahme der Mitteilung wird 
die Kommission die Gruppe auffordern, die sich aus den grenz-
uberschreitenden kommerziellen Kommunikationen ergebenden 
Probleme sowie die Ziele, das Niveau und die Mittel des Schutzes 
von im offentlichen lnteresse liegenden Zielen der entsprechen-
den, voneinander abweichenden einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten auf folgenden Gebieten zu prufen: 
Schutz von Minderjahrigen 
Im Bereich der Fernsehwerbung hat die Kommission bezuglich der 
Werbung fur Minderjahrige bereits ein MindestmaB an Harmoni-
sierung vorgenommen (Richtlinie 89/552 EWG in der Form der 
Richtlinie 97/36/EG). Dabei sind inzwischen jedoch weitere 
Probleme aufgeworfen worden. In seiner EntschlieBung hat das 
Europaische Parlament eine eingehendere Beurteilung der Auswir-
kungen der kommerziellen Kommunikationen auf Kinder gefor-
dert. Dieses Problem wurde auch in einigen Stellungnahmen zum 
Grunbuch angesprochen. 
Von Verbraucherverbanden und Einrichtungen des offentlichen 
Gesundheitswesens wurde die Harmonisierung und in einigen 
Bereichen die Verscharfung der Rechtsvorschriften bezUglich der 
fur Minderjahrige bestimmten Formen der kommerziellen Kom-
munikationen gefordert. 
Marktteilnehmer beschwerten sich daruber, daB bestimmte natio-
nale Beschrankungen, die Hemmnisse fUr grenzUberschreitende 
Dienstleistungen mit sich bringen, unter Berufung auf den 
Minderjahrigenschutz eingefuhrt wurden. 
Als Problembereiche, die vorrangig angesprochen werden mussen, 
wurden hervorgehoben: 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften fur das Sponsoring 
von Bildungsprogrammen, 
• Differierende nationale Rechtsvorschriften fur das auf Minderjah-
rige zugeschnittene Direktmarketing, 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften fur die auf Min-
derjahrige zielende Fernsehwerbung (Spielzeug, Snackartikel, 
SUBwaren), sofern sie nicht bereits von der Richtlinie 89/552 
EWG in Form der Richtlinie 97/36/EG oder durch die Arbeit des 
Kontaktausschusses erfaBt sind, 
• Abweichende einzelstaatliche Rechtsvorschriften zum Sponso-
ring von Sportveranstaltungen <lurch Marken, die mit fur Kinder 
bestimmten Produkten im Zusammenhang stehen oder sich · 
schadlich auf die offentliche Gesundheit auswirken konnen. 
Unlauterer Wettbewerb und damit zusammenhangende 
Fragen 
Dieses Problem wurde vom Europaischen Parlament aufgeworfen, 
das ein Regelwerk zu diesen unredlichen Marketingmethoden 
forderte. Bestimmte Verbraucherverbande auBerten ebenfalls die 
Ansicht, daB die Harmonisierung der Rechtsvorschriften zu unlau-
teren Marketingpraktiken notwendig sei. Dies ist ein besonders 
wichtiger Gesichtspunkt bei der Entwicklung des elektronischen 
Geschaftsverkehrs. Nach Meinung von Verbraucherverbanden 
sollte sichergestellt werden, daB betrugerische Praktiken und 
progressive Kundenwerbung gemeinschaftsweit verboten werden. 
Einige Marktteilnehmer verwiesen auf die signifikanten Unterschie-
de bei den nationalen Rechtsvorschriften zu Rabatten, Werbe-
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geschenken und Preisausschreiben, die ein echtes Hindernis fur 
grenzuberschreitende Kampagnen zur Verkaufsforderung darstell-
ten. AuBerdem merkten sie an, daB sich aufgrund der globalen 
Vernetzung auf eigene Rechnung arbeitende Vertreter Direktver-
triebstechniken im Schneeballsystem (d.h. Verkaufsforderung und 
Verkauf von Produkten uber Netze unabhangiger, kein Gehalt 
beziehender, Vertriebskrafte) entwickeln konnen. 
Im einzelnen geht es um Losungen fur folgende Problembereiche: 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften zu Rabatten, 
• Voneinander abweichende einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
zur Gutscheinwerbung, 
• Unterschiede in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu 
Gratisangeboten und Werbegeschenken, 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften zu Preisausschrei-
ben, Lotterien und Gewinnspielen, 
• Differierende nationale Rechtsvorschriften zu nach dem Schnee-
ballsystem organisierten Direktvertriebspraktiken und progressi-
ver Kundenwerbung. 
Sponsoring 
Zwar erkannte das Europaische Parlament an, daB bestimmte 
Aspekte des Fernsehsponsoring bereits Gegenstand der Harmoni-
sierung durch die Richtlinie 89/552 EWG in Form der Richtlinie 
97/36/EG sind, doch forderte es trotzdem, die unterschiedlichen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zum mit dieser Richtlinie nicht 
harmonisierten Sponsoring und zum Mazenatentum zu uberprufen. 
Einige interessierte Parteien verwiesen auf die Unterschiede 
oder gar das Fehlen von Definitionen des Begriffs Sponsoring 
(wobei Sponsoring mit Werbung gleichgesetzt wird) in den 
Mitgliedstaaten, was nachteilig fur Rechtsetzungszwecke ist. Sie 
beklagten die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit. Daruber 
hinaus stellten einige Parteien fest, daB betrachtliche Unterschiede 
in den Rechtsvorschriften zum Sponsoring von Fernsehsendungen 
bestehen. 
Folgende Probleme sollen gelost werden: 
• Unterschiedliche einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu Spon-
soringleistungen fur bestimmte Produkte, 
• Abweichende Definitionen in nationalen Rechtsvorschriften zum 
Sponsoring und zum Mazenatentum, die die Entwicklung grenz-
uberschreitender Dienstleistungen auf diesem Gebiet einschran-
ken., 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften zum Sponsoring 
von Fernsehsendungen, sofern sie Aspekte im Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 89/552 EWG in Form der Richlinie 97/36/EG 
oder die Arbeit des Kontaktausschusses betreffen. 
Werbebehauptungen und irrefuhrende Werbung 
Im Grunbuch wurde festgestellt, daB die Vorschriften zu irrefuh-
render Werbung und in jungster Zeit auch vergleichender Wer-
bung mit Richtlinie 84/459/EWG bereits harmonisiert wurden. In 
bezug auf Beschwerden wurden in diesem Bereich jedoch weitere 
MaBnahmen gefordert. Verbraucherverbande und Einrichtungen 
des offentlichen Gesundheitswesens wunschen sich strenger 
harmonisierte Regelungen auf europaischer Ebene zur Kontrolle 
der Verwendung bestimmter die Gesundheit und die Ernahrung 
betreffender Werbebehauptungen. Nach Aussagen von Ver-
braucherorganisationen bestehen zwischen den Mitgliedstaaten 
nach wie vor Auslegungsunterschiede zur irrefuhrenden Werbung, 
was groBe Schwierigkeiten hinsichtlich grenzuberschreitender 
Beschwerden mit sich bringt. 
Einige Marktteilnehmer kritisierten, daB bei den Verpackungs-
anforderungen unterschiedliche einzelstaatliche Beschrankungen 
bestehen, die uber die bloBen Beschriftungsvorschriften hinaus-
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gehen. Diese betrafen niche nur die ,,Produktinformation" 
(d.h. Werbebehauptungen), sondern auch die Verwendung von 
Markennamen (in einigen Mitgliedstaaten bestehen hinsichtlich 
der Markendiversifizierung Beschrankungen fur Marken, die mit 
bestimmten Produktkategorien zusammenhangen) und die Ver-
wendung zulassiger graphischer Darstellungen. 
Folgende Probleme sollen gelost werden: 
• Spezifische Bereiche, in denen unterschiedliche nationale Rechts-
vorschriften voneinander abweichende Auslegungen des Begriffs 
,,irrefuhrend" hervorrufen. Dadurch entsteht Rechtsunsicherheit 
bei grenzuberschreitenden Dienstleistungen der kommerziellen 
Kommunikationen und ihren Empfangern. 
• Unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften zu ,,Werbebe-
hauptungen" bei Produkten und Dienstleistungen, die niche von 
den gesetzlich festgelegten Beschriftungsvorschriften erfaBt 
werden. 
• Voneinander abweichende nationale Rechtsvorschriften zur 
Markendiversifizierung bei bestimmten Produkten bzw. Dienst-
leistungen. 
Beschwerdemechanismen 
Die Kommission hat mit ihrem geanderten Vorschlag fur eine 
Richtlinie Ober einstweilige Verfugungen im Zusammenhang mit 
Verbraucherinteressen (Gemeinsamer Standpunkt des Rates CE 
Nr.48/97) bereits die Verbesserung des Zugangs zur Justiz vor-
geschlagen. 
Die Verbraucherverbande haben diesen Schritt begruBt, doch for-
dern sie Verbesserungen an justitiellen und auBerjustitiellen 
grenzuberschreitenden Beschwerdemechanismen gegen kommer-
zielle Kommunikationen mit irrefuhrendem oder betrugerischem 
Charakter. 
Die Expertengruppe wird prufen, wie die bestehenden Beschwer-
demechanismen und Systeme zur Beilegung von Streitfallen (die 
Mechanismen der Selbstkontrollorgane eingeschlossen) in einem 
grenzuberschreitenden Umfeld verbessert werden konnen. 
Anwendung der Methodik zur Beurteilung der 
Verhaltnisma8igkeit auf nationaler Ebene 
Einige nationale Behorden haben der Kommission ihre Unterstut-
zung hinsichtlich der Anwendung der Bewertungsmethodik signali-
siert. Die Kommission empfiehlt, daB ihre Bewertungsmethode auf 
nationaler Ebene von den zustandigen einzelstaatlichen Behorden 
angewandt wird. Dabei werden die Mitglieder der Expertengruppe 
ersucht, folgendes anzugeben: wie sie den VerhaltnismaBigkeits-
grundsatz anwenden (organisatorische Aspekte); in welchem 
Umfang sie die Methodik der Kommission anwenden; und falls 
niche, ob sie bereit waren, diese Methodik anzuwenden. 
Die Mitteilung ist auf dem 
Website der GD XV verfugbar: 
http://europa.eu.int/comm/ dg 15 
Fur weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an: 
Jean Bergevin 
GD XV/ E-5 
TEL: (+32 2) 29516 39 
FAX: ( +32 2) 295 77 12 
E-mail: E5@dgl5.cec.be 
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ties offered by the Internet as a basis for organising the work and 
communication within this network. 
Promoting International co-operation 
The Commission will ensure that EU policy in this field will be 
promoted in international fora and, in order to facilitate cross-
border commercial communication services at the global level, will 
promote the principles of this approach in international discus-
sions. 
The principles of this approach, in particular the objective of 
further improving the analysis of proportionality and coherence of 
regulation in this field, have already been welcomed by our major 
trading partners as well as many operators. Given that the advent 
of the Information Society leads to the globalisation of commercial 
communication services, cross-border problems with such servi-
ces from third countries are likely to increase. Therefore, there is 
a need to find international solutions to achieve more efficient 
protection of public interest objectives in an increasingly cross-
border trading environment. The Internal Market regulatory 
framework represents a good starting point for reaching such 
solutions and therefore the Community should be involved in 
international discussions on these issues. 
Clarifying electronic commerce issues 
The Commission is examining the specific legal issues relating to 
the use of cross-border commercial communication services in the 
Information Society and will propose possible clarification in the 
context of a proposal relating to electronic commerce and asso-
ciated Information Society services. 
Revenues generated from commercial communication services 
represent one of the major sources of funding for Information 
Society services. This form of funding needs to be promoted in 
order to ensure that the distribution of high quality information 
will increase and remain accessible free of charge. There are 
already indications that cross-border commercial communication 
services on the Internet are subject to legal insecurity and barriers. 
Other complex issues such as those relating to intellectual 
property rights and branded domain names also need to be 
addressed. Moreover, as regards new national proposals for regu-
lations pertaining to on-line commercial communication services, 
the compatibility of these with the Treaty will be evaluated via the 
appl ication of the currently proposed third amendment of Directi-
ve 83/ 189/EEC concerning regulatory transparency in the internal 
market for information society services. A common position was 
reached on this proposal in the Council on 26 January 1998 .. 
Keeping the Parliament informed 
The Commission will inform the Parliament on the application of 
this approach including an evaluation of the work carried out and 
update the work programme. In its resolution, the Parliament 
explicitly asked to be kept informed by calling on the Commission 
to ensure that the Expert Group would work in a transparent 
manner and would have its results reported to the European 
Parliament 
Priority areas for the Expert 
Group's consideration 
According to information and responses received during the 
consultation on the Green Paper, and, in order to ensure rapid and 
efficient results of its policy, the Commission will prioritise its 
work. During the two years following the adoption of this 
Communication, the Commission will call on the Expert Group to 
examine problems arising from cross-border commercial commu-
nications and the objectives, levels and means of protection of 
public interest objectives of differing national regulations pertaining 
to them in the following areas: 
The protection of minors 
In the field of television advertising the Commission has already 
undertaken minimal harmonisation regarding advertising to minors 
(Directive 89/552 EEC as amended by Directive 97/36/EC). How-
ever, further problems have been raised in the context of minors' 
advertising. The European Parliament in its resolution has reques-
ted for a more detailed assessment of the effects of commercial 
communications on children. 
This issue has also been raised in a number of positions on the 
Green paper. Consumer associations and public health bodies have 
called for harmonisation of regulations and in some areas for 
strengthening of protection concerning commercial communica-
tions aimed at minors. 
Operators complained about certain national restrictions causing 
barriers to cross-border services that were invoking the protec-
tion of minors. 
The key problem areas that were highlighted and that will need to 
be addressed are: 
• differing national regulations on sponsorship for educational 
programmes; 
• differing national regulations on direct marketing targeted at 
minors; 
• differing national regulations on television advertising aimed at 
minors (toys, snack foods, confectionery) in so far as these are 
not already covered by Directive 89/552 EEC as amended by 
Directive 97/36/EC or by work of its contact committee; 
• differing national regulations on the sponsorship of sports events 
by brands that are associated with products aimed at children or 
that can have harmful effects on public health. 
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Unfair competition laws and associated matters 
This issue was raised by the European Parliament who called for a 
framework of rules on dishonest marketing methods. Certain 
consumer associations also felt that harmonisation of laws preven-
ting unfair marketing practices was necessary. This is a particularly 
important point in view of the development of electronic 
commerce. Consumer associations also wished to ensure that 
fraudulent schemes and pyramid selling techniques are outlawed 
across the Community. 
Operators pointed to the significant variations in national regula-
tions concerning discounts, gifts and competitions, which effective-
ly impeded the development of cross-border promotional 
campaigns. They also noted that multi-level marketing techniques 
(i.e. promotion and selling of products through networks of 
independent (non-salaried) distributors) could develop as a 
consequence of the possibility of networking independent agents 
globally. 
More specifically, the following problem areas will be addressed: 
• differing national regulations on discounts; 
• differing national regulations on couponing; 
• differing national regulations on free offers and gifts; 
• differing national regulations on prize competitions; commercial 
lotteries and sweepstakes; 
• differing national regulations on multi-level marketing and 
pyramid selling. 
Sponsorship 
Whilst recognising that certain aspects of TV sponsorship had 
already been subject to harmonisation by Directive 89/552 EEC as 
amended by Directive 97/36/EC the European Parliament called for 
the different national regulations relating to sponsorship which are 
not harmonised by this Directive and patronage to be examined. 
A number of interested parties noted the differences in definitions 
of sponsorship or even their absence (whereby sponsorship is 
treated as identical to advertising) for regulatory purposes across 
the Member States. They complained of the legal uncertainty that 
arose as a consequence. Likewise, certain parties also noted that 
TV sponsorship regulations vary significantly between countries. 
The following problems will be addressed differing national regula-
tions: 
• on sponsorship services related to particular products; 
• on definition of sponsorship and patronage which restrict the 
development of cross-border services in this area; 
• on TV sponsorship insofar as they concern aspects which are not 
covered by Directive 89/552 EEC as amended by Directive 
97/36/EC or the work of its contact committee. 
Claims and misleading advertising 
The Green paper noted that Directive 84/450 EEC has already 
harmonised misleading advertising and more recently comparative 
advertising. However, additional calls for action were made in this 
field as regarded claims. Consumer associations and public health 
bodies wished to see stricter harmonised rules at the European 
level controlling the use of certain health and nutritional claims. 
Consumer organisations noted that differences remain in the 
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interpretation of what is misleading advertising between the 
Member States. They pointed out that this leads to great difficulties 
in the processing of cross-border complaints. 
Operators criticised differing national restrictions on requirements 
of packaging which went beyond the prescribed requirements of 
labelling legislation. These not only covered "product information" 
(i.e. claims) but also use of brand names (certain Member States 
have restrictions on brand diversification for brands associated 
with particular product categories), and the use of licensed 
graphics. 
The following problems will be addressed: 
• specific areas where differing national regulations are giving rise 
to divergent interpretations of "misleading". This is giving rise to 
evident legal uncertainty for cross-border commercial communi-
cation services and their recipients; 
• differing national regulations on product or service "claims" that 
have not been covered by legislation on labelling requirements; 
• differing national regulations on brand diversification relating to 
particular products or services. 
Redress systems 
The Commission has already proposed to improve access to 
justice with its modified proposal for a Directive on injunctions for 
consumers interests (Council Common position CE n° 48/97). 
Whilst welcoming this action, consumer associations called for 
improvements in both judicial and extra-judicial cross-border 
redress systems against misleading and fraudulent commercial 
communication services. 
The Expert Group will examine how existing redress and dispute 
settlement systems (including those operated by self-regulatory 
bodies) can be improved in a cross-border environment. 
Application of the proportionality assessment 
methodology at national level 
Some national authorities have indicated to the Commission their 
support for the application of the assessment methodology. The 
Commission would recommend its assessment methodology to be 
applied at national level by relevant national authorities. In this 
context the members of the Expert Group will be invited to 
indicate how they apply the principle of proportionality, to what 
extent they are applying the Commission's methodology and, if 
not, whether they would be prepared to adopt this methodology. 
The Communication is availableon the DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jean Bergevin 
DG XV/ E-5 
TEL: (32 2) 295 16 39 
FAX: (32 2) 295 77 12 
E-mail: E5@dgl5.cec.be 
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Promouvoir la cooperation internationale 
La Commission veillera a ce que la politique communautaire dans 
ce secteur soit prise en consideration dans les enceint~s interna-
tionales et cherchera a promouvoir les principes de cette politique 
dans les discussions internationales afin de fac iliter la prestation de 
services transfrontaliers a l'echelle mondiale. 
Les principes sur lesquels se fonde la presente appro'che ont ete 
accueillis favorablement par les principaux partenaires commer-
ciaux de !'Union ainsi que par de nornbreux agents economiques. 
Avec l'avenement de la societe de !'information, les problemes 
transfrontaliers lies aux prestations de services realisees a partir de 
pays tiers risquent de se multiplier. II est done indispensable de 
trouver des solutions internationales, de maniere a assurer une 
protection efficace des objectifs d'interet general dans un environ-
nement de plus en plus ouvert. Le cadre reglementaire du Marche 
unique constitue un bon point de depart pour concevoir ce type de 
solutions. 
Clarifier certains aspects du commerce electronique 
La Commission mene actuellement une refiexion sur les problernes 
juridiques que peut poser !'utilisation de services de communica-
tion cornmerciale transfrontaliers dans la societe de !'information. 
Elle proposera eventuellernent une clarification dans le cadre d'une 
proposition concernant le commerce electronique et les services 
de la societe de !'information qui y sont associes. 
Les recettes generees par les services de communication comrner-
ciale representent l'une des grandes sources de financernent des 
services de la societe de !'information. Cette forme de financement 
doit etre encouragee de rnaniere a accroitre la distribution d'in-
forrnation de grande qualite tout en rnaintenant l'acces gratuit a 
cette information. Certains indices revelent deja que les services 
de communication comrnerciale transfrontal iers sur Internet sont 
entoures d'insecurite juridique et se heurtent a divers obstacles 
juridiques. 
D'autres problernes complexes tels que ceux portant sur les droits 
de propriete intellectuelle et les norns de sites deposes doivent 
aussi etre traites. En outre, en ce qui concerne les nouvelles 
propositions de reglernentations nationales relatives aux services 
de communications cornmerciales, leur compatibilite avec le T raite 
sera evaluee a travers la mise en oeuvre de la proposition de 
Directive portant troisierne modification de la Directive 83/189 
CEE, relative a la transparence reglementaire dans le Marche 
·++++ 
unique pour les services de la societe de !'information, qui est en 
cours d'adoption. Cette proposition de Directive a fait I' objet 
d'une position commune du Conseil des ministres le 26 janvier 
1998 (voir SMN n° I 0). 
Garder le Parlement europeen informe 
La Commission inforrnera le Parlernent europeen sur la rn ise en 
oeuvre de cette approche, y compris sur !'evaluation des travaux 
accornplis et sur la rn ise a jour du programme de travail. Dans sa 
resolution, le Parlernent europeen demande expressement a etre 
tenu informe, en appelant la Commission a veiller a ce que le 
groupe d'experts travaille de maniere transparente et que les 
resultats de ses travaux lui soient presences. 
Domaines prioritaires soumis 
a l'examen du groupe d'experts 
Cornpte tenu des informations et des reponses re~ues dans le 
cadre de la procedure de consultation sur le Livre vert, et afin que 
son action se concretise rapidement, la Commission classera ses 
travaux par ordre de priorite. Au cours des deux annees qui 
suivront !'adoption de cette Communication, la Commission 
invitera le groupe d'experts a examiner les problernes rencontres 
dans les dornaines suivants: 
Protection des mineurs 
Dans le dornaine de la publicite televisee, la Commission a deja 
procede a une harmonisation rn inimale en rnatiere de publicite 
destinee aux rnineurs (Directive 97/36/CE) . D'autres problemes se 
sont toutefois poses dans ce domaine. Dans sa resolution, le 
Parlernent europeen reclarne une evaluation plus precise des effets 
des communications cornmerciales sur les rnineurs. 
Ce probleme est egalement evoque dans un certain nornbre de 
reponses au Livre vert. Les associations de consornrnateurs et les 
organismes de sante publique souhaitent une harmonisation des 
reglernentations et dans certains domaines un renforcement de la 
protection sur les communications cornrnerciales s'adressant aux 
mineurs. Les entreprises au contraire se plaignent de certaines 
restrictions nationales qui creent, au titre de la protection des 
mineurs, des entraves aux services transfrontal iers. 
Les problernes cles qui ont ete soulignes et devront etre examines 
sont les cas de disparites suivants entre les reglernentations natio-
nales: 
• sur le parrainage pour les programmes educatifs; 
• sur le marketing direct cible sur les rnineurs; 
• sur la publicite televisee s'adressant aux mineurs (jouets, produits 
de restauration rapide, confiserie) pour autant que ces regle-
rnentations ne soient pas deja couvertes par la Directive 
97/36/CE ou par les travaux du cornice de contact; 
• sur le parrainage d'evenements sportifs par des marques asso-
ciees a des produits destines aux rnineurs ou pouvant avoir des 
effets nocifs sur la sante publique. 
Legislation sur la concurrence deloyale et questions 
connexes 
Ces questions ont ete soulevees par le Parlernent europeen qui 
demande un cadre reglernentaire de lutte contre les methodes de 
commercialisation rnalhonnetes. Certaines associations de 
consomrnateurs sont egalernent d'avis qu'une harmonisation des 
legislations contre de telles pratiques s'irnpose. C'est une question 
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particulierement importante, compte tenu du developpement du 
commerce electronique. Les associations de consommateurs 
expriment aussi le souhait que les actions frauduleuses et les tech-
niques de vente pyramidale ou en "boule de neige" soient interdites 
dans !'ensemble de la Communaute. 
Les entreprises insistent sur les disparites importantes que l'on 
observe entre les reglementations nationales concernant les 
reductions de prix, les cadeaux et les concours, qui ont effective-
ment empeche le developpement de campagnes de promotion 
transfrontalieres. Elles font egalement remarquer que les techni-
ques de vente par reseau coopte (c'est-a-dire la promotion et la 
vente de produits par l'intermediaire de reseaux de distributeurs 
independants, done non-salaries) peuvent se developper en raison 
de la possibilite de constituer a l'echelle mondiale un reseau de 
representants independants. 
L'examen portera plus particulierement sur les disparites entre les 
reglementations nationales suivantes: 
• en matiere de reductions de prix; 
• sur les coupons-reponses; 
• sur les offres de cadeaux-primes; 
• en matiere de concours et loteries commerciales; 
• sur la vente par reseau coopte (V.R.C) et les ventes pyramidales 
et en "boule de neige". 
Parrainage 
Tout en reconnaissant que certains aspects du parrainage televisuel 
ont deja ete harmonises par la Directive 97/36/CE, le Parlement 
europeen invite la Commission a reflechir a la question des regle-
mentations nationales divergentes, qui n'ont pas ete harmonisees 
par cette Directive et qui sont applicables au parrainage et au 
mecenat. 
Un certain nombre de parties interessees atti rent !'attention de la 
Commission sur !'existence de definitions differentes du parraina-
ge, voire !'absence de definition de la notion (le parrainage etant 
alors considere comme synonyme de publicite) dans le cadre 
reglementaire national des Etats membres. Elles se plaignent de 
l'insecurite juridique qui en decoule. En outre, certaines font 
observer que la reglementation sur le parrainage televisuel varie 
beaucoup d'un Etat membre a l'autre. 
La reflexion portera sur les disparites entre reglementations natio-
nales observees sur les points suivants: 
• les services de parrainage lies a des produits determines; 
• la definition du parrainage et du mecenat, ces disparites limitant 
le developpement des services transfrontaliers dans ce secteur; 
• le parrainage televisuel pour autant que ces reglementations ne 
soient pas deja couvertes par la Directive 97/36/CE ou par les 
travaux du comite de contact. 
Allegations et publicite trompeuses 
Le Livre vert precisait que la Directive 84/450/CEE a deja harmo-
nise la publicite trompeuse et plus recemment la publicite compa-
rative. T outefois, des demandes de mesures additionnelles ont ete 
faites dans ce domaine. Les associations de consommateurs et les 
organismes de sante publique souhaitent une harmonisation plus 
stricte des reglementations a l'echelle europeenne concernant le 
controle de !'usage de certaines allegations nutritionnelles ou de 
caracteristiques bonnes pour la sante portees sur les produits. Les 
organisations de consommateurs soulignent que des differences 
subsistent entre les Etats membres dans la definition de la publicite 
IV Mai '98 • N o I 2 
·M·MWMI 
trompeuse. Elles soulignent que cela rend tres difficile le traitement 
des plaintes transfrontalieres. 
Les entreprises denoncent !'existence de restrictions nationales 
divergentes en ce qui concerne les exigences en matiere de condi-
tionnement qui vont au-dela des exigences prescrites par la legisla-
tion sur l'etiquetage. II s'agit non seulement de !'information sur le 
produit mais egalement de !'utilisation d'une marque (certains Etats 
membres imposant des restrictions a la diversification des marques 
pour certaines categories de produits) et de !'usage de graphismes 
sous licence. 
L'examen portera sur les problemes suivants: 
• domaines specifiques dans lesquels les disparites entre reglemen-
tations nationales donnent lieu a des interpretations divergentes 
de ce qui est "trompeur"; ii en resulte evidemment une insecurite 
juridique pour les services de communication commerciale et 
leurs destinataires; 
• disparites entre reglementations nationales sur les allegations 
concernant des produits ou des services qui ne sont pas regies 
par la legislation en vigueur sur l'etiquetage; 
• disparites entre reglementations nationales sur la diversification 
des marques en ce qui concerne certains produits ou services. 
Voies de recours 
La Commission a deja propose d'ameliorer l'acces a la justice a 
travers sa proposition de Directive relative aux actions en cessa-
tion en matiere de protection des interets des consommateurs 
(position commune (CE) n° 48/97 du Conseil). Tout en saluant 
cette initiative, les associations de consommateurs reclament une 
amelioration des voies de recours judiciaires et extrajudiciaires 
pour les plaintes transfrontal ieres concernant les services de com-
munication commerciale trompeurs ou frauduleux. 
Le groupe d'experts examinera les possibilites d'amelioration des 
voies de recours et des systemes de reglement des litiges existants 
(y compris ceux qui dependent d'organismes d'autodiscipline) dans 
un environnement transfrontal ier. 
Application de la methode d'evaluation au niveau national 
Enfin, certaines autorites nationales font savoir a la Commission 
qu'elles sont favorables a !'application de la methode d'evaluation. 
La Commission recommande done !'application de cette methode 
au niveau national. Dans cette optique, les membres du groupe 
d'experts seront invites a preciser: la maniere dont ils appliquent le 
principe de la proportionnalite; dans quelle mesure ils appliquent la 
methode preconisee par la Commission et, s'ils ne l'appliquent pas, 
s'ils seraient disposes a adopter cette methode. 
La Communication est disponible sur le site de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Pour plus d'informations> 
vous pouvez contacter 
Jean Bergevin 
DGXV/E-5 
TEL: (32 2) 295 16 39 
FAX: (32 2) 295 77 12 
E-mail: E5@dgl5.cec.be 
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Princi e de reconnaissance mutuelle 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Ghislaine Guisolphe 
DG XV/B-1 
TEL: (+32 2)295 18 60 
FAX: ( + 32 2) 299 30 98 
E-mail: B l@dg15.cec.be 
Lars du Conseil du 30 mars) les ministres 
charges du Marche interieur ant reconnu la 
necessite d)une mise en a:uvre plus efficace 
du principe de la reconnaissance mutuelle 
dans le domaine des marchandises. Le fonc-
tionnement devrait en etre ameliore grace 
notamment a un renforcement de la coope-
ration entre les administrations nationales 
et une meilleure information des milieux 
interesses. La Commission a egalement ete 
invitee a presenter) au cours du dernier 
trimestre de cette annee) une Communica-
tion qui analyse les problemes rencontres et 
propose des solutions possibles. En adoptant 
ses conclusions) le Conseil a tenu a donner a 
cette mise en a:uvre une connotation politi-
que particuliere) ce que les Etats membres et 
la Commission doivent prendre en compte 
dans le cadre d)un ban fonctionnement du 
Marche unique. 
En vertu de la reconnaissance mutuelle, un Etat 
membre ne peut, en principe, interdire la vente 
sur son territoire d'un produit legalement fabrique 
et commercialise dans un autre Etat membre, 
meme si ce produit est fabrique selon des regles 
differentes de celles imposees a ses propres pro-
duits. Ceci etant, l'Etat membre peut s'opposer a 
cette vente si le produit en cause ne repond pas de 
fa~on equivalente a l'objectif d'interet general vise 
par sa reglementation (securite, sante ou environ-
nement). Grace a ce principe, les echanges intra-
communautai res se sent fortement accrus 
(moyenne de 68 % des echanges exterieurs des 
Etats membres) et le choix des consommateurs 
s'est considerablement elargi. 
T outefois, les milieux interesses attendent tou-
jours des progres quant a l'efficacite reelle de la 
reconnaissance mutuelle, particulierement lorsque 
les produits en cause sent complexes ou lorsque 
des considerations de protection de la sante ou de 
la securite entrent en jeu. Dans un document de 
travail du I O fevrier, les services de la Commission 
avaient deja dresse un constat de la fa~on dent la 
reconnaissance mutuelle est actuellement per~ue, 
mise en reuvre et appliquee sur le terrain. 
Dans ses conclusions, le Conseil a reconnu la 
necessite d'ameliorer le fonctionnement de la 
reconnaissance mutuelle grace a: 
• un renforcement de la cooperation entre admi-
nistrations nationales; 
• une meilleure information des milieux interesses 
sur les consequences pratiques de !'application 
de la reconnaissance mutuelle; 
• une notification systematique des mesures indi-
viduelles prises par les Etats membres entravant 
la libre circulation des marchandises au titre de 
la Decision 3052/95(1); 
• une action visant a mettre au point des clauses 
«modeles» de reconnaissance mutuelle concre-
tes et ciblees; 
• une promotion de la reconnaissance des certifi-
cats et essais. 
Le Conseil des ministres a invite la Commission 
europeenne a lui presenter, au cours du dernier 
trimestre 1998, une Communication analysant les 
problemes auxquels la reconnaissance mutuelle 
est confrontee, secteur par secteur. Cette Com-
munication devrait explorer les actions et avan-
cer les propositions necessaires pour la mise en 
reuvre effective de cette reconnaissance mutuelle. 
(I) JOCE du 30/12/95 L32 I/ I. 
Promotion des produits 
finlandais: 
pas de discrimination 
La Commission a classe la 
procedure ouverte a r encontre 
de la Finlande suite a une cam-
pagne de la television publique 
finlandaise en faveur de fachat 
de produits finlandais. 
Cette campagne) visant expres-
sement a inciter les consom-
mateurs a acheter des produits 
f abriques en Finlande) avait un 
effet clairement discriminatoire 
a f encontre des autres produits 
presents sur le marche et prove-
nants d)autres pays membres de 
!)Union europeenne. En 1982 
deja) la Cour de justice s)etait 
prononcee a fegard de telles 
campagnes. Son arret Apple 
and Pear avait precise qu)une 
campagne encourageant) ou 
decourageant, les consomma-
teurs a acheter des produits en 
vertu de leur seule origine 
nationale constitue en f ait une 
mesure d)effet equivalent a une 
restriction quantitative aux 
echanges interdite par farticle 
30 du Traite de Rome des !ors 
qu)elle est lancee par un orga-
nisme pub/ic OU quJefle benefi-
cie d)un financement public. 
Avant de classer la procedHre, et 
pour eviter qu)une telle infrac-
tion ne se reproduise) les services 
de la Commission ant demande 
aux autorites finlandaises de 
rappeler par lettre aux respon-
sables de la campagne les obliga-
tions juridiques relevant du 
droit communautaire. 
Cette lettre ayant ete envoyee) 
la Commission a pris la decision 
de cl6turer la procedure. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Kirsti Yilen 
DG XV/B-1 
TEL:(+ 32 2) 296 93 90 
FAX: (+ 32 2) 2959 30 98 
E-mail: BI @dg15.cec.be 
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Entraves aux echan 
S uite a plusieurs plaintes) la Commission 
europeenne a decide de saisir la Gour de 
justice a l 'encontre de la Grece et d I envoy er 
des avis motives a la France et la Suede pour 
des entraves a la libre circulation des biens en 
violation de FArticle 30 du Traite CE. 
Ces entraves concernent les produits petroliers 
en Grece) les produits alimentaires utilisant 
des preparations enzymatiques et les barbecues 
a usage unique en France) ainsi que les reci-
pients a pression en Suede. 
Grece: importation de produits petroliers 
La Commission a decide de saisir la Cour de justice 
a l'encontre de la Grece a cause de certains aspects 
de la legislation en matiere de stockage, transport et 
distribution des produits petroliers qui sont contrai-
res aux dispositions du T raite CE relatives a la libre 
circulation des marchandises (article 30). En Grece, 
les obligations de stockage prevues par la Directive 
68/414/CE pesent sur les societes commercialisant 
les produits petroliers. La legislation grecque prevoit 
cependant que lorsque ces societes n'ont pas les 
capacites de stockage suffisantes pour assurer cette 
obligation, celle-ci peut etre realisee par les raffine-
ries etablies en Grece avec lesquelles ont ete signes 
des contrats d'approvisionnement. En pratique, ces 
dispositions conduisent done les societes de com-
mercialisation a signer avec ces raffineries des con-
trats d'approvisionnement. Par ailleurs la legislation 
grecque impose aux detaillants d'utiliser, pour le 
transport des carburants vers les points de vente, 
les camions des societes de commercialisation ou 
ceux des entreprises publiques de transport. Cette 
obligation se traduit pour les detaillants par des frais 
supplementaires et des delais de livraison qui se 
repercutent sur le niveau des prix et sur les quan-
tites vendues. Enfin, la legislation a pour effet que les 
detaillants ne peuvent importer directement des 
produits petroliers. 
Dans leur reponse a l'avis motive, re~u par la 
Commission le 23 septembre 1997, les autorites 
grecques maintiennent que ces dispositions ne 
constituent pas une entrave a la libre circulation des 
produits petroliers. Cependant, la Commission 
considere que !'ensemble de ces dispositions a pour 
effet de favoriser les raffineries etablies en Grece, et 
done susceptible de limiter les importations de 
produits petroliers provenant d'autres Etats mem-
bres. La Commission a des lors decide de saisir la 
Cour de justice. 
France: produits alimentaires utilisant des 
preparations enzymatiques 
La Commission a decide d'envoyer a la France un 
avis motive parce que sa reglementation comporte 
des dispositions faisant entrave a la libre circulation 
des produits alimentaires dans la fabrication des-
quels des preparations enzymatiques ont ete 
utilisees. La reglementation fran~aise prevoit en effet 
une procedure d'autorisation prealable meme si ces 
produits ont ete legalement fabriques et/ou com-
mercialises dans d'autres Etats membres. Or, telle 
qu'elle existe, cette procedure est disproportionnee 
par rapport a la protection de l'i nteret general 
(sante publique, protection des consommateurs) et 
represente done une entrave a la libre circulation 
des marchandises, incompatible avec les articles 30 
et 36 du Traite de Rome. 
France: barbecues a usage unique 
L'interdiction absolue de la vente en France de 
barbecues a usage unique, pourtant legalement 
fabriques et/ou commercialises dans d'autres Etats 
membres de l'Union europeenne, est contraire aux 
articles 30 et 36 du T raite CE parce que 
disproportionnee au regard des objectifs de protec-
tion des consommateurs et la protection de l'envi-
ronnement invoques. La Commission considere en 
effet qu'il existe des mesures moins entravantes 
pour les echanges et qui garantissent les niveaux de 
protection souhaites. 
Ainsi, suite aux contacts entre la Commission et les 
autorites fran~aises, des modifications ont ete 
apportees au produit en question afin que soient 
renforcees la securite et !'information du consom-
mateur. Malgre ces modifications, le produit ne peut 
toujours pas etre vendu. La Commission a done 
decide d'envoyer un avis motive a la France. En 
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!'absence de reponse satisfaisante endeans les deux 
mois suivant la reception de l'avis, la Commission se 
reserve le droit de poursuivre la France devant la 
Cour de justice. 
Suede: recipients a pression 
La Commission a decide d'envoyer un avis motive au 
gouvernement suedois parce qu'il refuse d'approu-
ver la commercialisation en Suede des recipients a 
pression legalement produits et commercialises en 
Allemagne. La Commission a re~u une plainte qui 
souligne que les recipients a pression ne pourront 
etre acceptes, sous les imperatifs techniques appli-
cables en Suede, que si leur conception est modifiee. 
Le refus par l'autorite competence d'approuver les 
recipients a pression en question, sans que le de-
mandeur n'entreprenne certaines modifications, 
constitue une mesure d'effet equivalent a une res-
triction quantitative au sens de !'article 30 du T raite 
de la CE. D'autant que les autorites suedoises n'ont 
pas demontre a la Commission que ce refus est 
justifie et proportionne par rapport a un besoin 
imperatif, accepte en vertu de !'article 36 et la juris-
prudence de la Cour, comme la securite publique. 
Les autorites suedoises ont a present deux mois 
pour donner une reponse satisfaisante a la Commis-
sion, sans quoi celle-ci pourrait saisir la Cour de 
justice. 
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Pour plus d'information, 
vous ouvez contacter 
Pia Lindholm 
DG XV/A-3 
TEL:(+ 32 2) 299 19 59 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
Droit de residence en France 
Un arrete d)expulsion pris a Fencontre 
d)un ressortissant portugais vivant en 
France depuis ?age de deux ans a justifie 
/Yenvoi par la Commission europeenne d)un 
avis motive. Il /agit d)une violation des 
regles de ?Union europeenne au sujet d)une 
expulsion pour des raisons d)ordre public. 
En Fabsence de reponse satisfaisante dans 
un delai de deux mois a compter de la date 
de reception de Favis motive) la Commission 
pourrait assigner la France devant la Cour 
de justice. 
L'infraction concerne un ressortissant portugais 
vivant en France depuis l'age de deux ans et qui a 
des liens sociaux, culturels et familiaux avec la 
France plut6t qu'avec le Portugal. Ses parents et sa 
fratrie resident en France et ii a une compagne et 
un enfant de nationalite fran~aise. A sa sortie de 
prison, en 1993, ce ressortissant portugais a fait 
l'objet d'un arrete d'expulsion faisant etat des 
delits pour lesquels ii avait purge une peine de 
prison. Depuis 1993, ii n'a commis aucun delit et 
a continue a resider a son adresse permanence 
en France, toujours sous la menace d'une expul-
sion. 
La Commission considere que l'arrete d'expulsion 
frappant ce ressortissant portugais depuis cinq ans 
est disproportionne et constitue une violation du 
droit communautaire. La Directive 94/221 relative 
aux mesures justifiees pour des raisons d'ordre 
public, notamment, dispose expressement que la 
seule existence de condamnations penales ne peut 
automatiquement motiver un arrete d'expulsion. 
En outre, conformement a la jurisprudence de la 
Cour de justice, une expulsion doit etre justifiee 
par le fait qu'une personne constitue a ce 
moment-la une menace veritable et serieuse pour 
l'ordre public. Or, le fait que la personne incri-
minee dans le cas present continue a resider en 
France, qu'elle se soit reinseree avec succes dans 
la societe et qu'aucune procedure administrative 
n'ait ete engagee pour executer l'arrete d'expul-
sion, semble indiquer qu'elle ne constitue pas, 
actuellement, une menace reelle pour l'ordre 
public en France. 
En outre, l'autorite qui a pris la decision etait 
tenue de reexaminer les faits apres un certain 
delai. En reponse a la lettre de mise en demeure, 
la France a affirme avoir reexamine ce cas. T oute-
fois, contrairement a ce qui est prescrit en droit 
communautaire, ce reexamen semble avoir ete 
base uniquement sur les motifs initiaux de l'arrete 
d'expulsion, et non sur la situation actuelle du 
plaignant. La reponse de la France a la lettre de 
mise en demeure n'ayant pas ete jugee 
satisfaisante, la Commission a decide d'envoyer un 
avis motive. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Luis Gonzalez-Vaque 
DG XV/B-2 
TEL: (+ 32 2) 295 08 18 
FAX: (+32 2)295 71 91 
E-mail: B2@dg 15.cec.be 
Titre de sejour provisoire: 
Avis motive a Italie 
La Commission a decide d)envoyer 
un avis motive a ntalie au sujet de 
la declaration a laquelle sont 
soumis les citoyens de /!Union effec· 
tuant un court sejour dans ce pays. 
Selan la Commission) le document 
delivre par les autorites italiennes 
equivaut a un titre de sejour provi-
soire) ce qui est interdit par la 
legislation communautaire. 
Ce formulaire standard comporte 
notamment des mentions relatives 
a Fidentite du declarant) l)objet du 
se}our) les moyens de subsistance) les 
dates d)echeance de la declaration 
et de son renouvellement. Or) en 
vertu du droit communautaire) 
une declaration de presence n'a pas 
a etre confirmee par la delivrance 
d!un document quelconque et 
aucun titre de se}our n)est necessai-
re pour un se}our inferieur a trois 
mois. Compte tenu de la jurispru· 
dence de la Gour de justice) et 
notamment de /Jarret rendu le 
20 fevrier 1997 contre la Belgique) 
la Commission considere que tout ce 
qui va au-dela de la declaration 
elle·meme est abusif. 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Gerard Beaudu 
DG XV/A-3 
TEL: (+ 32 2) 295 99 26 
FAX: (+32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
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Dentist's di loma in • uest1on 
Recognition of university 
teaching diplomas in Portugal 
l:e Commission has decided to deliver 
reasoned opinions against Italy for breaches 
of Community law in the field of freedom of 
establishment) freedom to provide services 
and freedom of movement of workers for 
professions which may only be practised sub-
ject to qualifications ( diplomas and expe-
rience). The two cases concern dentists. 
The first case concerns the residence requirement 
imposed on dentists before they can be entered in 
the professional register, and loss of the right to 
remain on the register if a dentist moves abroad. 
The principle of a residence requirement goes 
against the principles of free movement and free-
dom of establishment (Articles 48 and 52 of the 
EC Treaty). Such a requirement seriously impedes 
the freedom to set up and maintain more than one 
centre of activity in the Union and could give rise 
to discrimination against dentists established in 
other Member States. The Italian authorities have 
cited legislation amending the offending legislation. 
The Commission takes the view that the problems 
remain, since it does not clearly follow from the 
amending legislation cited that it also applies to 
dentists. Furthermore, in the case of transfer of 
residence abroad only Italian dentists are able to 
stay on the register. 
The second reasoned opinion concerns Italian 
legislation which allows doctors to practice as 
dentists. Law No 409 of 24 July 1985 stipulates 
that the profession of dentist ("odontoiatra") may 
be practiced not only by persons holding a specific 
diploma in dentistry, recently introduced, but also 
by doctors who have completed their medical 
training by specialising in the dental field. 
This goes against the Directive harmonising the 
minimum conditions for the training of dentists 
(78/687/EEC), separate from that of doctor. 
Furthermore, those doctors who are eligible for 
the "acquired rights" provisions intended specifi-
cally for doctors who were practising dentistry in 
Italy before the Directive came into force can be 
entered on two professional registers at once, the 
one for doctors and the one for dentists. This 
would appear to go against the said provisions, 
since the doctors in question do not therefore 
practise the profession of dentist under the same 
conditions as dentists (new profession) who are 
entered only on the dentists' register. 




TEL: ( + 32 2) 295 59 23 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
The Portugese deem laiv to 
transpose the Directive 
89/48/EEC on a general 
system for the recognition of 
higher-education diplomas 
applies to a number of 
professions ivhich are listed in 
an annex, including university 
teacher. It stipulates that the 
arrangements for Community 
nationals to gain access to the 
professions within its scope 
comprise specific regulations for 
each separate profession. 
Although the Portuguese 
authorities have informed the 
Commission that these specific 
provisions have already been 
draivn up for certain profes-
sions (including laivyers, 
accountants, engineers and 
certain professions in the tou -
rism industry) they have not yet 
notified the adoption of specific 
regulations on access to the 
profession of university teacher. 
This means that the transposal 
of Directive 89 I 48/EEC into 
Portuguese laiv is incomplete. 
The Commission has decided to 
deliver a reasoned opinion 
against Portugal. 
IOmes d'in enieur en ltalie 




TEL: (+32 2) 295 99 63 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
L )acces a 1a profession d)ingenieur en 
Italic pose probleme aux ressortissants de 
/'Union. De fait> la Commission a decide de 
saisir la Cour de justice contre l'Italie pour 
mauvaise application de la Directive 89/48 
relative au systeme general de reconnaissance 
des diplomes d)enseignement superieur 
sanctionnant des formations professionnelles 
d)une duree minimale de trois ans. 
Cette Directive, entree en vigueur le 4 janvier 
1991, prevoit !'obligation pour les Etats membres 
saisis d'une demande d'acces a une profession 
reglementee de reconna7tre, a certaines condi-
tions, les formations acquises ailleurs dans l'Union 
europeenne. La procedure de reconnaissance doit 
s'achever au plus tard quatre mois apres presenta-
tion du dossier complet avec une decision motivee 
susceptible de recours. Les autorites competentes 
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peuvent decider d'imposer des mesures de com-
pensation si elles prouvent !'existence de differen-
ces substantielles entre la formation acquise par le 
migrant et celle requise par l'Etat d'accueil. La 
decision finale doit preciser en quoi consistent ces 
differences et etablir qu'elles ne sont pas comblees 
par !'experience professionnelle du migrant. 
En ltalie, la Commission constate qu 'il existe une 
pratique administrative constante des autorites 
consistant, d'une part, a depasser le delai de 
quatre mois et d'autre part a ne pas prendre 
suffisamment en compte !'experience acquise par 
les migrants apres leur formation. Cette pratique 
concerne surtout les demandes d'acces a la 
profession d'ingenieur. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Giovanni Mastrogiacomo 
DG XV/E-2 
TEL: (+ 32 2) 296 93 55 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
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Moniteurs de ski en France 
La saison d)hiver est terminee mais des 
discussions se poursuivent entre les autorites 
franraises) danoises et britanniques apropos 
des moniteurs de ski. Il semblerait qu)une 
solution au reglement de ce differend se profile 
enfin. Depuis plusieurs annees) la Commission 
a multiplie les efforts afin de regler le proble-
me de la reconnaissance) en France) des dipl6-
mes de moniteurs de ski acquis dans un autre 
Etat membre. Les actions menees ont porte 
leurs fruits puisque les autorites franfaises ont 
finalement adopte des mesures de transposition 
de la Directive 92/ 51/CEE dans le domaine 
des professions du sport (educateurs) initia-
teurs) moniteurs) etc.). Un decret sur la «pres-
tation de service» du 25 novembre 1996 a ete 
suivi d)un decret sur «/Yetablissement» quel-
ques mois plus tard (le 4 avril 1997). 
Cependant) meme si la situation est desor-
mais eclaircie sur le plan legal) il a paru 
essentiel de s)assurer de la correcte application 
sur le terrain des mesures adoptees. 
En effet, des divergences de vue demeurent concer-
nant !'evaluation des dipl6mes danois et britanniques 
de moniteurs de ski. Les autorites fran~aises persis-
tent a penser que ces dipl6mes presentent des diffe-
rences substantielles par rapport au niveau de 
qualification requis en France. En application de la 
Directive 92/51/CEE, ces autorites s'estiment ainsi 
en droit d'imposer des «tests d'aptitude» aux titu-
laires de ces qualifications. Les responsables danois 
et britanniques, tout en admettant qu'il existe des 
differences, considerent que celles-ci ne sont pas 
substantielles. 
Pour aborder cette delicate question, la Commis-
sion a privilegie la voie du dialogue et de la coopera-
tion administrative. C'est pourquoi, au cours des 
derniers mois, elle a pris !'initiative d'organiser des 
contacts et de favoriser les echanges de vue entre 
les differents partenaires. Ainsi, entre le 5 et le 
I O fevrier 1998, trois reunions ont eu lieu concer-
nant la reconnaissance des qualifications danoises. 
Deux reunions preparatoires Commission/France 
et Commission/Danemark ont ete suivies d'une 
reunion trilaterale Commission/Danemark/France. 
T ous les travaux se sont deroules dans un etat 
d'esprit tres constructif. 
Les deux premieres reunions ont permis d'exposer 
avec precision les positions fran~aises ainsi que les 
griefs danois. La reunion trilaterale a ensuite donne 
!'occasion d'initier un dialogue entre les deux Etats 
membres. A ce stade, ii n'a pas ete juge utile de 
discuter de la valeur respective des dip16mes 
fran~ais et danois (notion de «difference substantiel-
le»). Cela sera fai t par un groupe bilateral qui proce-
dera a une comparaison technique detaillee des 
formations en place dans les deux pays en vue de 
resoudre le probleme de "principe" pose par le 
Danemark (qui considere que le test d'aptitude ne 
se justifie pas). 
Des discussions fructueuses one eu lieu sur les 
modalites de mise en ceuvre de la legislation fran~aise 
et les progres sont reels sur tous ces aspects, qui 
devront toutefois etre approfondis dans le cadre de 
reunions bilaterales entre les deux Etats membres. 
Parmi les succes engranges, signalons: 
• L'ouverture tres rapide de discussions bilaterales 
entre la France et le Danemark. Une premiere 
reunion franco-danoise s'est tenue le 26 mars. 
• L'engagement fran~ais d'ameliorer le dispositif et 
!'information disponible. Ainsi, par exemple, les 
formulaires de demande de reconnaissance seront 
revus afin de permettre une meilleure prise en 
compte de !'experience acquise, dans le cadre de la 
procedure de reconnaissance des dipl6mes. 
• L'engagement danois de respecter la reglementa-
tion en vigueur (obligation de declaration des pres-
tataires de service). 
• La reflexion engagee sur une «filiere d'urgence» en 
cas de probleme, avec l'idee de contacts bilateraux 
tres rapides (fax, «telephone rouge»), entre respon-
sables des deux pays quand un probleme surgit. 
• L'organisation d'une nouvelle reunion trilaterale 
quelques semaines plus tard pour faire le point. 
Les deux delegations ont reconnu le role tres 
constructif joue par la Commission et exprime la 
volonte de !'informer systematiquement de toute 
evolution. Les travaux prevus ont des lors com-
mence sur des bases saines. 
Ajoutons que les discussions franco-britanniques se 
poursuivent egalement. A !'initiative de la Commis-
sion, un groupe bilateral s'est aussi mis en place. II 
s'est reuni pour la premiere fois a Paris le 19 mars 
et a permis aux deux Etats membres de se mettre 
d'accord sur des modalites de travail. D'autres reu-
nions doivent suivre afin d'examiner de maniere 
approfondie toutes les questions en suspens. 
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Nouveaux tableaux sur 
l)obligation de visa 
Les tableaux relatifs aux obliga-
tions de visa) auxquelles sont 
soumis les ressortissants des pays 
tiers qui ne figurent pas sur la 
liste commune (Reglement CE 
2317 /95 du 25.09.95)) sont 
regulierement mis a jour en 
tenant compte de /!evolution de 
la situation dans les Etats mem-
bres. Sept nouveaux tableaux ont 
ainsi ete publies au JO C 101 du 
3.4.98) actualisant les donnees 
publiees au JO C 180 du 14.6.97 
(voir SMN n°7). 
Dans les tableaux Al-A3 figu-
rent la liste des pays soumis a visa 
par au mains un Etat membre et 
les pays dispenses de visa par tous 
les Etats membres. Le tableau B 
evoque la situation des territoires 
non reconnus. Le tableau C 
evoque le cas particulier des 
apatrides et refugies statutaires. 
Le tableau D enumere) pour 
chaque Etat membre) les catego-
ries des ressortissants de pays tiers 
figurant sur la liste commune 
qui sont) a titre derogatoire) 
dispenses de /!obligation du visa. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gerard Tighe 
DG XV/A-3 
TEL:(+ 32 2) 296 08 18 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Yves Le Lostecque 
DG XV/E-2 
TEL: (+ 32 2) 296 52 32 
FAX: (+32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dg15.cec.be 
MARCHES PUBLICS 
In einer ki.irzlich ange-
nommenen Mitteilung 
umreiBt die Kommission 
ihre politischen Priorita-
ten im offentlichen Auf-
tragswesen. Sie mochte 




schlagen und groBere 
Flexibilitat im Dia.log 
zwischen Auftraggebern 
und -nehmern sowie bei 
Rahmeniibereinkiinften 
erwirken. AuBerdem wird 
sie ihren Standpunkt zu 
Auslegungsfragen der 
gegenwartigen Richtlinien 
prazisieren und die Richt-
linien iiber Bau- , Liefer-
und Dienstleistungsauftra-
ge zu einer Richtlinie 
zusammenfassen. 
Die Mitteilung sieht aber 
auch andere MaBnahmen 
zur besseren Durchset-
zung der Vorschriften 
iiber offene, wettbewerbs-
orientierte Vergabever-




staaten zur Einhaltung der 
Vorschriften. Weitere 
MaBnahmen zielen 
darauf, den Zugang von 
KMU zu offentlichen 





tragsvergabe zu fordern. 
La Commission europeenne a recemment 
adopte une Communication qui definit les 
priorites d)action dans le domaine des 
marches pub lies. Dans le courant de/Jan nee 
1998, la Commission a Vintention de propo-
ser de modifier le champ d)application des 
Directives actuelles. Il s'agit notamment de 
tenir compte des services publics qui) a la 
suite de leur liberalisation, operent desor-
mais dans un environnement competitif, 
et de definir des regles uniformes pour les 
concessions. Il s'agit aussi d)introduire une 
plus grande souplesse dans le dialogue entre 
acheteurs et fournisseurs, ainsi que dans 
/Jutilisation des contrats-cadres. 
En outre, la Commission va clarifier sa 
position sur Vinterpretation des Directives 
actuelles et exprime !'intention de regrouper 
les Directives cctravaux))' Yourniture/) et 
ccservice/J en une seule Directive. 
Cette Communication presente egalement 
des initiatives destinies a ameliorer la mise 
en oeuvre des regles de passation des marches 
publics, notamment par des procedures plus 
rapides en cas d)infraction. D)autres initia-
tives permettront de faciliter faeces aux 
marches publics des petites et moyennes entre-
prises, d)encourager /Jutilisation des techno-
logies de Vinformation afin de promouvoir 
des systemes electroniques de passation des 
marches. Les possibilites de synergie de la 
politique communautaire avec d)autres 
objectifs de /JUnion europeenne, notamment 
dans le domaine de la defense, de la protec-
tion sociale, de /Jenvironnement et de la 
liberalisation des echanges au niveau mon-
dial, sont egalement a l'etude. 
Cette Communication constitue la base permet-
tant de maintenir au sein du Marche unique un 
systeme de passation des marches publics ouvert, 
concurrentiel et adapte au XX.leme siecle. Un 
fonctionnement optimal est d'une importance 
vitale pour l'Union europeenne, dans la mesure 
ou les marches publics representent plus de 
720,000 millions d'ecus, soit environ 11% du PIB 
de l'Union. La politique actuelle vise a ouvrir les 
marches publics nationaux a la concurrence, sur 
la base de regles d'achat transparentes et concur-
rentielles. Ces regles ont pour objectif de prote-
ger l'argent du contribuable et de garantir une 
repartition efficace des ressources, contribuant 
ainsi a !'amelioration de la qualite du service public 
tout en favorisant la croissance economique, la 
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competitivite et les creations d'emplois. En exi-
geant la transparence, la reglementation commu-
nautaire sur les marches publics peut egalement 
constituer un outil efficace de lutte contre la 
corruption. 
T outefois, le Tableau d'affichage du Marche unique 
de novembre 1997 (voir SMN n° I 0) a confirme 
que les marches publics constituaient l'un des 
grands secteurs ou les resultats n'etaient pas con-
formes aux attentes. II a egalement montre que 
le deficit en matiere de transposition y etait anor-
malement important puisque, pour !'ensemble des 
Etats membres, le taux de transposition des 
Directives n'est que de 55,6%. En outre, la Com-
munication de la Commission de 1996 sur !'impact 
et l'efficacite du Marche unique (voir SMN n°6) 
montre clairement que les resultats economiques 
atteints jusqu'a present dans ce domaine sont 
inferieurs ace que l'on attendait. 
Le Livre vert de novembre 1996 intitule "Les 
marches publics dans l'Union europeenne: pistes 
de reflexion pour l'avenir" (voir SMN n°6) avait 
pour objet d'inciter les Etats membres, les autres 
institutions communautaires ainsi qu'un grand 
nombre d'acteurs importants de ce secteur a faire 
conna7tre leur a.vis. Apres examen de toutes les 
reponses, la Commission est parvenue aux con-
clusions suivantes: 
Simplifier et assouplir l'actuel cadre juridique 
Afin de preserver la stabilite du cadre juridique, la 
priorite sera donnee a la clarification des regles 
actuelles, ce qui permettra de resoudre les pro-
blemes les plus complexes. Lorsque la clarification 
ne sera pas suffisante ou lorsqu'on estimera que le 
cadre actuel n'est pas suffisamment souple pour 
tenir compte des realites du marche, la Commis-
sion proposera des modifications par le biais d'un 
paquet de mesures legislatives. Notamment des 
propositions visant a: 
• exclure du champ d'application de la Directive 
93/38/CEE, relative a la passation des marches 
publics dans les secteurs de l'eau, de l'energie, 
des transports et des telecommunications, les 
services ou secteurs qui, dans un Etat membre 
donne, operent dans un environnement reelle-
ment competitif (ll; 
• introduire une nouvelle procedure qui per-
mettra de faciliter le dialogue technique entre 
les fournisseurs et les pouvoirs adjudicateurs, 
notamment dans le cas des marches com-
plexes; 
(I) Dans l'immediat, la Commission est 
decidee a utiliser les possibilites pre-
vues par !'article 8 de la Directive 
93/38/CEE, pour exempter les services 
du secteur des telecommunications 
operant dans des conditions de concur-
rence effective. Elle invite, par conse-
quent, les entices adjudicatrices a lui 
communiquer les services qu'elles con-
siderent exclus du champ d'application 
de cette Directive. 
La Communication est disponibl 
sur le site Internet "SIMAP", 
qui contient egalement d' autre 
informations sur les marches 
publics: http://simap.eu.int 
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marches ublics 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Nathalie de Basaldua 
DG XV/B-4 
TEL: (+ 32 2) 295 61 89 





TEL: (+ 32 2) 296 78 45 





TEL: (+ 32 2) 295 31 52 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B5@dg15.cec.be 
• permettre un recours plus 
frequent aux contrats-cadres 
(sur la base de listes de four-
nisseurs agrees), notamment 
dans les domaines ou les pro-
duits et les prix peuvent evo-
luer rapidement; 
• definir des regles uniformes 
pour tous les types de conces-
sions, notamment les conces-
sions de services; 
• preparer des Directives relati-
ves aux systemes electroni-
ques de passation des marches; 
• a terme, apres achevement des 
travaux d'interpretation et 
d'adaptation de l'actuelle legis-
lation; regrouper en une seule 
Directive les trois Directives 
sur les marches publics de 
fournitures (93/36/CE), de tra-
vaux (93/37/CE) et de services 
(92/50/CEE). 
Ameliorer la mise en oeuvre des regles sur 
les marches publics 
La Commission, consciente du fait que c'est a elle 
autant qu 'aux Etats membres qu 'il appartient 
d'appliquer efficacement les regles existantes, a 
defini un certain nombre de mesures visant 
notamment a: 
• accelerer les procedures d'infraction et a pr6ner 
une approche horizontale, plus proactive, en 
matiere d'infractions; 
• decentraliser le traitement des infractions pour 
que les litiges soient resolus au niveau le plus 
proche des citoyens qui est le niveau national: a 
cet effet la Commission encourage les Etats 
membres a creer ou a designer des autorites 
independantes qui seront egalement chargees 
d'identifier les problemes d'interpretation et de 
faire office de point de contact pour la resolution 
informelle des problemes; 
• insister sur la publication des avis d'attribution 
des marches, qui feront office d'outils de surveil-
lance. 
Faciliter l'acces aux marches publics 
Afin de resoudre le probleme du faible taux de 
reponse aux avis de marches publies, notamment 
de la part des petites et moyennes entreprises, la 
Commission a !'intention de: 
• promouvoir !' introduction de systemes electro-
niques performants, avec l'objectif que 25% des 
operations se fassent de maniere electronique 
d'ici a 2003. II s'agit de modifier les Directives 
afin de mettre les moyens d'i nformations elec-
troniques sur pied d'egalite, de developper des 
normes et d'autoriser des projets pilotes; 
• remplacer le systeme actuel de publication des 
avis de marche sur support papier (serie S du 
Journal officiel de l'Union europeenne) par un 
systeme librement accessible sur Internet, qui 
comprendra un profil des acheteurs et des infor-
mations sur la surveillance des marches; 
• prendre des in itiatives destinees a promouvoir la 
formation dans le domaine des marches publics 
afin d'augmenter le "professionnalisme" des 
acheteurs publics; 
• adopter une Communication en matiere de PME 
et marches publics, axees sur les besoins de ces 
dernieres; 
• assurer le respect d'une reconnaissance mutuel-
le des systemes nationaux de qualification pour 
les soumissionnaires potentiels. 
Realiser et renforcer la synergie avec 
d'autres politiques communautaires 
L'utilisation optimale des deniers publics est de 
plus en plus souvent de mise pour les marches 
publics passes dans le secteur de la defense. Les 
contraintes budgetaires et la necessite d'une 
restructuration en profondeur du cote de l'offre 
ont en effet favorise les discussions sur la fa~on 
d'etendre les principes de concurrence aux 
marches publics de ce secteur. 
L'objectif d'une utilisation optimale des deniers 
publics n'exclut pas la prise en compte d'aspects 
d'ordre ecologique, social et de protection des 
consommateurs, ni ne necessite une modification 
des regles actuelles. La Communication liste les 
principes a respecter et annonce un document 
interpretative en la matiere. 
Les marches publics passes dans des pays tiers pre-
sentent un interet particulier pour les entreprises 
europeennes, surtout lorsqu'ils portent sur des 
projets d'infrastructures. Donner aux fournisseurs 
europeens la possibilite de profiter de ces 
debouches fait done partie integrante de la politi-
que menee par la Communaute dans le domaine 
des marches publics. Afin de permettre aux entre-
preneurs communautaires de remporter des 
marches hors de !'Union eu ropeenne et de 
l'Espace economique europeen, les memes objec-
tifs internes doivent etre poursuivis vis-a-vis de 
nos partenaires commerciaux. 
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Priorities for public procure-
ment policy have been out-
lined in a Communication 
recently adopted by the 
European Commission. 
Later in 1998, the Commis-
sion intends to propose 
amendments to the existing 
Directives concerning their 
scope, to irmoduce greater 
flexibility as regards dialogue 
between purchasers and 
suppliers and the use of 
framework contracts. 
In addition, the Commission 
will clarify its position on 
interpretation of the current 
Directives and ultimately 
combine the Directives on 
works, supplies and services 
procurement into a single 
consolidated Directive. 
The Communication also 
outlines other initiatives to 
improve immediately enfor-
cement of the rules on open 
and competitive procure-
ment, including faster infrin-
gement proceedings and 
encouraging Member States 
to respect the existing rules. 
Other initiatives would 
facilitate access to procure-
ment market for small and 
medium-sized enterprises 
and encourage the use of 
modern information and 
communications technolo-




against France and Italy 
The European Commission has 
decided to send France and Italy 
reasoned opinions for breaches of 
the Community rules opening ttp 
public service contracts to competi-
tion. The infringements concern 
various architectural competitions 
organised by the General Council 
of the French department of 
Reunion and contracts for the 
maintenance, management and 
development of the integrated 
computer system of the General 
State Accounting Department 
and the Court of Auditors in 
Italy. In the absence ofa satisfac-
tory response from the Member 
State concerned ivithin a period of 
tivo months following receipt of a 
reasoned opinion, the Commission 
may bring the matter before the 
European Court of]ustice. 
These cases have been investigated 
in response to complaints sent to 
the Commission by firms ivhose 
interests have been harmed by 
contract aivard decisions. 
Grand Stade de France 
A yant obtenu des autorites franraises 
qu)elles reconnaissent formellement 
les infractions constatees, la Commission 
europeenne a decide de classer la procedure 
d'infraction relative a la construction du 
stade de France (voir SMN n°9). 
Par ailleurs, le plaignant a obtenu satisfac-
tion et a retire sa plainte. 
Satisfait de la conclusion de cette affaire, Mario 
Monti, Commissaire charge du Marche unique, a 
declare que ce cas montrait bien que "l'action de 
la Commission visant le respect des normes com-
munautaires en matiere de marches publics est 
utile et efficace meme quand les ouvrages sont 
deja termines". 
Apres avoir re~u, le 14 mars 1996, une reponse 
des autorites fran~aises a sa lettre de mise en 
demeure, la Commission a demande un comple-
ment d'information en aoOt 1996. Les explications 
fournies par le gouvernement fran~ais au cours de 
plusieurs reunions en 1996 ont nuance les griefs 
du plaignant a propos de la phase d'attribution du 
contrat, sans infirmer les principaux griefs de la 
Commission notifies aux autorites fran~aises par 
un avis motive envoye en avril 1997. A defaut de 
reponse satisfaisante dans un delai de deux mois, 
elle a decide en juin 1997 de saisir la Cour de 
justice de cette affaire. Suite a cette decision de 
nouveaux contacts sont intervenus entre la Com-
mission et les autorites fran~aises. Ces contacts 
ont d'abord permis de donner satisfaction au 
plaignant qui a retire sa plainte, en novembre 1997. 
Ensuite, les autorites fran~aises ont adopte un 
avenant au contrat qui a elimine la clause de prefe-
rence locale critiquee par la Commission. 
Enfin, par une lettre du 23 mars 1998, le Ministre 
fran~ais des Affaires europeennes a reconnu 
formellement !'existence des infractions con-
statees et donne des-engagements sur !'application 
des dispositions communautaires pour la passation 
des marches encore a lancer dans le cadre de ce 
projet. Compte tenu de !'evolution favorable du 
dossier, le classement de la procedure d'infraction 
a ete decide. 
DROIT DES SOCIETES 
'* 
For more information, 
please contact 
Franz Josef Broichhagen 
DG XV/D-3 
TEL: (+ 32 2) 295 45 65 
FAX: (+ 32 2) 299 30 81 
E-mail: D3@dg I 5.cec.be 
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Accounts of coo erative banks 
Following a violation of EU rules on the statutory 
auditing of the accounts of cooperative banks, the 
European Commission has decided to send Italy a 
reasoned opinion to Italy. 
The Directive on the annual and consolidated 
accounts of banks (86/635/EEC) imposes an obli-
gation on all financial institutions to have their 
accounts audited by a professional meeting the 
minimum requirements laid down by. the 8th 
Directive does not allow any exemption from this 
requirement in the case of cooperative banks. The 
deadline for implementation of the annual 
accounts of banks Directive was 31 December 
1990 and banks had to apply the Directive's provi-
sions no later than 1993. 
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However, under current Italian regulations, 
cooperative banks ("banca di credito cooperativo" 
and "banca popolari"} are not specifically required 
to have their accounts audited by professionals 
authorised under the Italian law (DL88/92) which 
implements the 8th Directive. The Italian authori-
ties informed the Commission in December 1996 
that they were in the process of dealing with the 
problem. As the necessary regulations are still not 
in place, the Commission has decided to send a 
reasoned opinion. In the absence of a satisfactory 
response from Italy, within two months of receipt, 
the Commission may decide to refer the case to 
the Court of Justice. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Christian Servenay 
DG XV/B-3 
TEL: (+32 2) 295 5 I 39 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B3@dg I 5.cec.be 
DRO IT D ES SO C I ETE S 
Auditin radices in the EU 
Die Europaische Kommis-
sion hat klirzlich eine 
Mitteilung iiber die 
AbschluBpri.i fung in der EU 
vorgelegt. Damit zeichnet 
sie ein Arbeitsprogramm 
vor, in dessen Rahmen 
hauptsachlich Standards 
und Qualitatskontrollen bei 
der AbschluBprlifung sowie 
die Unabhangigkeit von 
Abschluisprlifern untersucht 
werden sollen. Diese MaB-
nahmen, die vor allem mit 
Hilfe eines hierfiir zu 
schaffenden Ausschusses 
durchgefiihrt werden sollen, 
zielen auf eine Verbesse-
rung von Qualitat und 
Koharenz der AbschluG-
priifung in allen Mitglied-
staaten ab. Sie di.irften 
dam.it potentiellen Benut-
zern von Finanzinforma-
tionen, u.a. Anlegern , 
Glaubigern und Beschaftig-
ten, einen hi:iheren Grad an 
VerlaGlichkeit verschaffen. 
Die Komrnission sieht im 
Bereich der AbschluB-
pri.ifung gegenwartig keinen 




A Communication on the future direction 
of statutory auditing in the EU has recently 
been adopted by the European Commission. 
It outlines a work programme) the main areas 
of which will be reviews of auditing standards) 
audit quality control systems and rules on 
auditor independence. This work, to be carried 
out mainly in the framework of a new Com-
mittee on Auditing, will aim to improve the 
quality and consistency of auditing throughout 
the Member States) thus providing more 
certainty to users of financial reports, including 
investors, creditors and employees and encoura-
ging cross-border investment. The Commission 
does not envisage new legislation or amend-
ments to existing legislation at this stage but 
will not hesitate to come forward with legisla-
tive proposals should this prove necessary. 
Audit regimes in the EU can differ significantly between 
Member States, making it difficult for investors and 
other users to make meaningful comparisons. This 
can in turn act as a brake on cross-border investment 
and so handicap the development of the Single 
Market. This problem risks being more apparent 
following the introduction of the euro. 
The auditing Communication reflects the conclusions 
of a wide ranging consultative process based on a 
1996 Green Paper (see SMN N°S) which indicated a 
consensus amongst the Member States, the European 
auditing profession and users of audit reports in 
favour of action at Community level in the auditing 
field. An essential feature of the work programme set 
out in the Communication is the co-operation and 
involvement of Member States, the auditing profes-
sion and users. This will be achieved by setting up a 
Committee on Auditing, comprised of experts 
nominated by the Member States and representatives 
of the European auditing profession. The Commission 
will also involve those using and preparing accounts 
by consulting the existing Accounting Advisory Forum. 
The Committee's first tasks wil l be to examine 
reports from the profession, represented by the 
Federation Europeenne des Experts Comptables 
(FEE), on audit quality monitoring systems in the 
Member States (currently some EU countries lack 
such systems), on the application of auditing stan-
dards and on a set of core principles to govern audi-
tor independence. The Communication makes clear 
that the Commission will not hesitate to propose 
legislative measures if the work of the Committee 
were to show that the profession's self-regu latory 
efforts were not producing the desired results. 
The Committee will also undertake an urgent review 
of how International Standards on Auditing deve-
loped by the International Federation of Accountants 
(IFAC) are being applied in the Member States. The 
review will aim to determine whether these Stan-
dards meet adequately EU requirements for auditing 
standards or whether there are gaps to be fi lled. In 
addition, the Committee will seek to ensure a more 
active and concerted voice for the EU in the agree-
ment of international standards and guidelines. 
In the context of corporate governance, there is 
general agreement that there is scope for strengthe-
ning the position of the statutory auditor within the 
corporate structure and that corporate entities 
themselves should place more emphasis on internal 
systems of control for managing and reporting risk. 
The ro le of the auditor in relation to corporate 
governance will therefore be highlighted in the forth-
coming Communicat ion on Company Law in the 
Single Market. 
On professional liability of auditors, the Commis-
sion will examine in more detail the various concepts 
that play a role in the determination of the civil liabi-
lity of the statutory auditor in Member States. It will 
then be in a better position to judge whether an 
initiative to harmonise rules on professional liability is 
necessary. A large majority of respondents to the 
Green Paper considered that such harmonisation was 
impossible and unnecessary but the accounting pro-
fession claimed that harmonisation was important to 
ensure different Member States' rules do not give rise 
to obstacles to exercising auditing services within the 
Single Market. 
The freedom to provide auditing services through-
out the EU is particularly important for smaller fi rms 
of auditors and individual practitioners. The Commu-
nication concludes that the effective implementation 
of the Directive establishing a general syst~m of 
recognition of higher education diplomas (89/48/EEC) 
is an essential component of exercising this freedom. 
Practical difficulties arising from freedom of establ ish-
ment and freedom to provide services in the audit ing 
field will be discussed with Member States in close 
association with the accounting profession. The feasi-
bility of a sectoral Di rective for auditors wi ll be 
further examined by the Commission and would be 
envisaged if it constituted an improvement over the 
general system Directive and enjoyed the support of 
both the profession and Member States. 
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Res ume 
La Commission europeenne 
vient d'adopter une Com-
munication sur le contr6le 
legal des comptes dans 
l1UE. Elle fixe la "marche 
a suivre" a travers un 
programme de travail 
prevoyant notamment 
l'examen des normes inter-
nationales de contr6le legal, 
les contr61es de qualite de 
!'application des normes et 
le principe d' independance 
des contr6leurs legaux. 
Effectues dans le cadre d1un 
nouveau Comite sur ces 
questions, ces travaux 
viseront a ameliorer la 
qualite et la coherence des 
audits dans tous les Etats 
membres. Ils devraient 
fournir davantage de garan-
ties aux utilisateurs des rap-
ports financiers, y compris 
Jes investisseurs et les 
creanciers. Ace stade, 
la Commission envisage une 
reforme sans nouvelle legis-
lation, ni amendements a la 
legislation ex.istante. 
The full text of the Commun ication 
is available on the DG XV website: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
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TEL: (+ 32 2) 299 61 94 
FAX: (+ 32 2) 299 30 81 
E-mail : D3@dg 15.cec.be 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Marche uni ue des amvres d'art 
Rental right: Ireland referred 
to the Court of Justice 
The European Commission has 
decided to refer Ireland to the 
Court of Justice for failure to 
communicate any national 
measures transposing Directive 
92/100/EEC on rental right 
and lending right and on 
certain rights related to copy-
right in the field of intellectual 
property. The deadline for 
transposing this Directive into 
national laiv was 1 July 1994. 
The Directive 92/100/EEC is 
a key measure for completion of 
the Single Market in works and 
other subject matter protected 
by copyright and related rights 
(for example, books, films, 
videos and sound recordings). 
It is the first horizontal harmo-
nisation instrument adopted at 
Community level in the field of 
copyright and related rights. 
The Directive harmonises 
rental right and lending right 
for such works and subject 
matter and confers on authors 
(including the principal direc-
tors of films), performers, 
phonogram producers, produ-
cers of films and broadcasters 
the exclusive right to authorise 
or prohibit rental and lending. 
It also harmonises at Commu-
nity leJJel, for the same groups 
of rightholders, the rights of 
fixation, reproduction, broad-
casting, communication to the 
public, and distribution. 




TEL: (+ 32 2) 296 19 78 
FAX: (+ 32 2) 299 30 5 I 
E-mail: E4@dg I S.cec.be 
Le 12 mars 1998) la Commission a adopte 
une proposition modifiee de Directive<1) 
portant sur !'harmonisation des legislations 
nationales relatives au droit de suite (DDS). 
Le droit de suite est le droit pour flauteur et) 
apres sa mart pour ses heritiers OU autres 
ayant droits; de percevoir un pourcentage du 
prix d)une a:uvre d)art graphique et plasti-
que) !ors de la revente de celle-ci aux encheres 
publiques au par des agents commerciaux. 
Ce droit est actuellement consacre par la 
legislation de 11 Etats membres et 9 flappli-
quent deja dans la pratique. Ces regimes pre-
sentent toutefois des differences substantielles 
concernant les rEuvres soumises au DDS) les 
beneficiaires de celui-ci) les operations don-
nant lieu au paiement du droit; les taux et 
certaines modalites d)application. La future 
Directive vise a eliminer cette situation qui a 
un effet prejudiciable sur le fonctionnement 
du Marche unique. Par ailleurs) elle s'inscrit 
dans le contexte d'autres actions et initiatives 
de la Commission visant a liberaliser le 
Marche unique des rEUVres d'art. 
Outre !'absence du ODS dans certains Etats mem-
bres, ces divergences provoquent en effet des 
distorsions de concurrence au sein du marche de 
l'art communautaire et des discriminations entre 
artistes selon le lieu de revente de leurs ceuvres. En 
raison de sa duree de protection, ii faut rappeller 
que le droit de suite concerne au premier chef les 
ceuvres d'art contemporaines et determine en rea-
lite l'avenir de la creation europeenne. 
La procedure de codecision etant d'application, 
cette proposition modifiee de Directive fait suite a 
la presentation au Conseil, le 25 avril 1996, de la 
proposition initiale en la matiere(2l. Elle reflete 
les avis du Comite economique et social(3l et du 
Parlement europeen(4l datant des 18 decembre 1996 
et 9 avril 1997. Par rapport au texte initial, la Com-
mission a introduit trois modifications de fends et a 
apporte un certain nombre de changements 
destines a rendre la proposition plus precise et plus 
claire. Elle a accepte, en tout ou en partie, et sous 
reserve parfois d'un reajustement linguistique, 21 
des 28 amendements du Parlement. 
Les modifications de fond acceptees concernent 
!'exclusion des manuscrits de la categorie des objets 
soumis au DOS; !'introduction d'un taux minimum 
de 4% en cas d'application d'un seuil national infe-
rieur au seuil communautaire de I OOO ecus; et 
!'extension de la periode pendant laquelle !'artiste 
ou son mandataire peut demander des informations 
necessaires a la liquidation du DOS. 
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La Commission a rejete sept amendements ou par-
ties d'amendements pour des raisons de substance. 
L'amendement-cle, visant des nouvelles coupures 
de tranches de prix et la baisse des taux applicables 
au DOS, n'a pas ete repris par la Commission. Elle 
n'a pas adopte cette modification estimant que cela 
entra,nerait une baisse trop importance du revenu 
des artistes plasticiens et graphistes par rapport a la 
situation prevalant actuellement dans les Etats 
membres. La proposition de la Commission tient 
cependant compte des differents interets en pre-
sence. Elle prevoit en effet un taux de base moins 
eleve que celui applique dans la plupart des Etats 
membres et une degressivite des taux par tranches 
de prix, alors que les Etats consacrant le ODS ont 
recours, pour !'instant, a des taux uniques. 
Certains autres amendements n'ont pas ete repris 
pour des raisons juridiques ou de coherence du 
texte, des considerations d'ordre pratique ou enco-
re en raison du principe de subsidiarite. En parti-
culier, des amendements visant !'exoneration des 
premieres reventes, !'utilisation d'une nouvelle base 
de calcul (plus-value ou "marge") et une interven-
tion dans le domaine du droit successoral des Etats 
membres n'ont pas pu etre acceptes. Enfin, la 
Commission n'a pas non plus approuve les modifi-
cations tech niques portant sur la qualification des 
ceuvres d'art dites "originales". 
Malgre !'absence, a ce stade, d'un compromis global 
resolvant notamment le probleme de la fixation des 
tranches de prix et des taux du ODS, ii est possible 
que le Conseil des ministres, maintenant saisi de la 
proposition modifiee, fasse des progres importants 
en vue de !'adoption eventuelle d'une position com-
mune au cours de l'annee 1999. 
(I) Document COM (98) 78 fina l. 
(2) J.O. N' C 178 du 21 .6.1996, p. 16. 
(3) J.O. N' C 75 du I 0.3.1997, p. 17. 
(4) J. 0 . N' C 132 du 28.4.1997, p. 88. 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Jens Gaster 
DG XY-E-4 
TEL: (+ 32 2) 296 19 73 
FAX: (+32 2) 299 30 5 I 
E-mail: E4@dg I S.cec.be 
PROTECTION DES DONNEES 
rotection under discussion 
l:e US approach to data protection has evolved 
in recent months as a result of public opinion 
and Government pressure. US Industry has 
shifted from a position of outright opposition to 
ivhat was perceived as EU interference to an 
active stance in finding solutions. The US 
Government has set 1st July as the deadline for 
progress to be made by industry on voluntary 
codes of conduct. From this perspective, inter-
national data transfers may be viewed with 
more confidence ivhen Member States imple-
ment Council Directive 95/46 on 24 October 
1998 (see SMN N°9). During a recent three 
day trip to Washington, DG XV Director-
General John Mogg explored a common 
approach to the protection of personal data 
ivith senior US officials and clarified the Euro-
pean Union)s expectations. 
Even if there are fundamental differences between the 
EU approach based on a comprehensive legislative 
framework and the US sector by sector approach, 
there is also a considerable area of common ground. 
Both trading partners share the perception of the 
need to address the privacy concerns of consumers, 
if the enormous potential of electronic commerce as 
an engine of economic growth is not to be wasted, as 
showed by recent surveys of on-line users both in the 
US and in Europe. 
More effort still needed 
Privacy protection in the US, as in almost all deve-
loped industrialised countries, is changing and impro-
ving. But the current situation clearly still leaves much 
to be desired. 
Significant progress has nevertheless been recently 
achieved by the Individual References Services Group 
(IRSG) which developed a code for the so-called 
"look-up services" industry. It is the first example of 
a US code which has genuine enforcement mecha-
nisms built into it. This initiative, although not com-
pletely satisfactory demonstrates that self-regulation 
can deliver more, in terms of meaningful data protec-
tion, than it has done so far. 
Another significant step is the Bennett-Jeffords bill on 
medical data to be introduced before Congress 
shortly. The absence of protection for medical data in 
the US has been one of the major concerns in the EU, 
given its sensitivity and the more stringent rules that 
apply to it under our legislation. 
Waiting for 25 October 1998 
What will happen at the end of October 1998, after 
the implementation of the Directive by the Member 
States/ "I do not expect that we will fall off a cliff that 
autumnal morning on 25 October 1998" said John 
Mogg to the European-American Business Council. 
"First, we are confident the level of protection in the 
US will continue to improve between now and 
October, and of course, afterwards." 
Second, the Directive, though it will be law, is flexibly 
drafted. There are exemptions (for example where an 
individual has given consent for the transfer of his 
data); and there is the possibility for companies to 
develop adequate protection via contractual arrange-
ments, which for big companies and relatively predic-
table fiows of data may be a good solution. 
But the Directive is there and the possibility that 
cases might arise where a Member State proposes to 
block a transfer of data to the US must be faced. 
Europe wants procedures which are transparent, 
rapid and fair, and which offer the chance to seek 
remedies other than a Community-wide ban on the 
type of transfer concerned. And, to look at the worst 
case scenario, if, in the last analysis, a Community-
wide ban cannot be avoided, its focus will be narrow, 
and target the specific type of data transfer that is 
problematic. 
What the EU expects of US industry 
The EU has no objection to the use of self-regulation, 
as long as it creates enforceable rules and meaningful 
rights for individuals. Nor does it have any objection 
to a sector-by-sector approach, which is currently 
being followed in the US, provided there are no signi-
ficant gaps in coverage. What Europe is looking for is 
a set of rules that encompass the OECD principles, 
together with provisions limiting the ability of compa-
nies to transfer data to others who are not covered 
by equivalent codes or legislation. Any code must 
have genuine "teeth", dissuasive sanctions for non-
compliance or regular audits certifying compliance, 
together with a means by which an individual can 
obtain a remedy where it is clear that the code has 
been broken. Sectors where data fiows with the EU 
are more common, such as direct marketing, financial 
services, travel and the electronic commerce services 
sector more generally, should look at the IRSG code 
and see how its ideas on audit and enforcement can 
be adapted to fit their sector. This is what self-regu-
. lation must deliver if it is to realise its objective of 
effective data protection. It is only fair to give those 
harmed by abuse a place to go to complain and seek 
rectification, and if harm has occurred to receive fair 
compensation. Self-regulation could be improved to 
the point where it is effective, or "adequate", as a 
basis for the free fiow of personal data between the 
EU and the US. That is now the challenge. 
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COUR DE JUSTICE 
La passivite d)un Etat membre face a des 
actions emanant de particuliers et entravant 
la fibre circulation des marchandises est 
condamnable. La Cour de justice) dans son 
arret en constatation de manquement du 
9 decembre 1997 (affaire c-265/95 - Com-
mission c/ France)) a en effet etendu a 
((hnaction)) la notion de mesure dVfet equi-
valant a une restriction quantitative) inter-
dite par Farticle 30/CE. Cet article impose 
aux Etats membres de prendre toutes les 
mesures necessaires et appropriees pour elimi-
ner une entrave aux echanges. La Cour 
estime done qu)un Etat ne peut pas s)abstenir 
d)agir afin d)eliminer les entraves dressees 
par des particuliers a Fencontre de marchan-
dises en provenance d)autres Etats membres. 
Uimportance de cet arret est a souligner non 
seulement comme renfort a la credibilite de 
la Communaute mais egalement comme 
levier a la proposition de Reglement du 
Conseil) adoptee par la Commission le 
18 fevrier 1997. Cette proposition (voir 
SMN n ° 10) vise a creer un mecanisme 
d)intervention de la Commission pour /Jeli-
mination de certains types d)entraves aux 
echanges de marchandises. 
Certains mouvements d'agricul-
teurs fran~ais avaient lance des 
actions a l'encontre de fruits et le-
gumes en provenance d'Espagne, 
de Belgique, d'ltalie et du Dane-
mark: intimidations a l'egard des 
grossistes et des detaillants, des-
tructions des produits concernes 
dans les entrep6ts et dans les 
centres commerciaux, ainsi que 
de leurs moyens de transport, et 
autres actes de vandalisme. A au-
cun moment les autorites fran~ai-
ses ne sont intervenues. La Com-
mission a engage la procedure de 
!'article 169 et, face a !'absence de 
mesures appropriees prises par la 
France, a introduit un recours 
devant la Cour de justice. Les 
apports les plus interessants du 
jugement sont les suivants: 
• La Cour a considere que, les 
articles 30 et suivants mettant en 
oeuvre un principe aussi fonda-
mental que la libre circulation des 
marchandises, le fait pour un Etat 
membre de s'abstenir a agir ou d'etre en defaut 
d'adopter des mesures suffisantes pour empecher 
les obstacles a cette libre circulation est de nature 
a constituer une entrave aux echanges tout autant 
qu'un acte positif. L'article 30 impose done aux 
Etats membres de prendre toutes mesures neces-
saires et appropriees pour eliminer cette entrave 
aux echanges. Bien que les Etats membres jouissent 
d'une marge d'appreciation pour determiner quel-
les sont les mesures les plus aptes a cette elimina-
tion, ii appartient a la Cour de verifier si l'Etat mem-
bre concerne a bien pris ces mesures. 
• Pour justifier son inaction, le gouvernement 
fran~ais avait fait etat de la situation extremement 
difficile des agriculteurs fran~ais qui risquait de 
provoquer des reactions violentes si les autorites 
fran~aises etaient intervenues sur le terrain. La 
Cour a balaye cet argument en considerant que la 
crainte de difficultes internes ne peut pas justifier 
qu'un Etat membre s'abstienne d'appliquer correc-
tement le droit communautaire. Elle avait d'ailleurs, 
dans un arret precedent (7/ 12/95, Commission 
c/France, C-52/95), fait une declaration similaire. La 
Cour a done constate qu'il incombe a l'Etat mem-
bre concerne, sauf a prouver qu'une action de sa 
part serait dangereuse pour l'ordre public, de pren-
dre toute mesure propre a garantir la portee et 
l'efficacite du droit communautaire afin d'assurer la 
mise en oeuvre correcte de ce droit dans l'interet 
de tous les operateurs economiques. 
• La Cour a considere que meme si une indemnisa-
tion (sur la base de la jurisprudence «Brasserie du 
Pecheur» ) est de nature a reparer en partie le 
prejudice subi par les operateurs economiques 
leses, cette indemnisation n'est pas de nature a 
empecher la condamnation d'un Etat membre pour 
avoir manque aux obligations du T raite. 
Outre !'important precedent qu'il constitue, cet 
arret se situe dans la droite ligne du mandat politi-
que du Conseil europeen d'Amsterdam pour que 
soient presentees des propositions destinees a 
ameliorer l'efficacite de la libre circulation des mar-
chandises. La Commission a, d'ailleurs, repondu a 
ce mandat en proposant un reglement du Conseil, 
fonde sur !'article 235 creant un mecanisme per-
mettant a la Commission d'intervenir, par voie de 
decision, pour demander a l'Etat membre de pren-
dre rapidement les mesures necessaires et propor-
tionnees pour eliminer !'obstacle aux echanges 
constate par la Commission. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Ghislaine Guisolphe 
DG XV/B-1 
TEL: (+32 2) 295 18 60 
FAX: (+ 32 2) 299 30 98 
E-mail: B l@dg15.cec.be 
PUBLICATIONS 
Liberte d'etablissement 
et prestation de services: 
deux guides de la 
juriprudence 
La publication, en fran~ais , du premier guide de la 
jurisprudence de la Cour de justice relative aux 
articles 59 et suivants du T raite CE, puis du guide 
de la jurisprudence relative aux articles 52 et 
suivants du T raite CE, a connu un franc succes. II a 
done ete decide d'en publier des versions anglaise 
et allemande, tout en y inserant les derniers 
developpements de la jurisprudence de la Cour 
jusqu'au I er janvier 1997. Ces deux guides, qui 
existent desormais dans trois langues, constituent 
de precieux outils de travail pour toutes les per-
sonnes concernees par les questions liees a la 
liberte d'etablissement et a la libre prestation de 
services. 
L'activite de la Cour de justice a permis de preci-
ser les contours de ces deux libertes qui ne peu-
vent, en principe, etre contrecarrees que par des 
mesures nationales, justifiees par une raison 
d'interet general et, en tout etat de cause, 
proportionnees a l'objectif qu 'elles poursuivent. 
De plus en plus d'entreprises ou de personnes 
travaillant comme independants souhaitent exer-
cer leur activite professionnelle de fa~on perma-
nence (art.52) ou bien de fa~on plus ponctuelle 
(art.59) , dans un Etat membre autre que leur Etat 
d'origine. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Marie Helene Ruske 
DG XVIE-1 
TEL: (+ 32 2) 295 12 60 
FAX: (+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: EI @dg15.cec.be 
AGENDA 
International Conference 
on Intellectual Property: 
Vienna - 12-14 July 1998 
Prospects for future Community action in the field of 
copyright and neighbouring rights will be the focus of an 
International conference on "Creativity & Intellectual 
Property Rights: Evolving Scenarios and Perspectives", 
in Vienna on 12-14 July 1998, organised by DG XV in 
co-operation with the Austrian Presidency. The event 
follows the adoption of the Proposal for a Directive on 
Copyright and Related Rights in the Information Society on 
December I 0, I 997 and is at present pending before the 
Council and the European Parliament. 
However, the event does not aim at discussing this propo-
sal but intends to focus on those issues which had been 
identified, in the Commission's Communication of 1996 on 
the follow up to the Green Paper, as requiring further 
consultation before concrete Community action could be 
decided. 
Those issues include applicable law, moral rights, manage-
ment of rights, digital broadcasting rights, digital private 
copying. This latter topic merits attention in view of the 
scope of the above mentioned proposal. 
It is also expected that discussions during the Vienna 
Conference will pave the way for progress in the negotia-
tion of issues such as the resale right proposal (see page 22), 
which is already pending, and will allow a further advance-
ment of the work which is being carried out at the interna-
tional level (WIPO, WTO), where the Community has a 
major role to play. 
This conference is the third in a series of international 
meetings that have been organised by DG XV on copyright 
and neighbouring rights. 250 high level representatives of 
industry, Member States, third countries including Central 
and Eastern European countries, international organisa-
tions and rightholders are due to attend the conference. 
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